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ABSTRACT

A STUDY ON THE CONFLICT RESOLUTION IN CHURCH: A FOCUS ON SEKWANG
PRESBYTERIAN CHURCH

Byeong Joo Im
Liberty University School of Divinity, 2020
Mentor: Dr. Justin Yoojung Lee
This study aims to minimize conflicts that impede church unity and causes a decline in growth in
advance, present a general diagnosis and analysis of the causes, and suggest appropriate solutions to them
to mature the conflicts that have arisen. The Korean Church has achieved quantitative growth. Since the
1990s, however, Korean churches have seen a decline in growth. One of the causes is the inability to
resolve the deepening and diversity of church conflicts.
The researcher wrote this dissertation with the hope that the pastors of the Korean Church are
ready for conflicts. Unfortunately, some pastors have become a source of trouble for the church because
of their anxiety and failure to handle conflicts maturely while they are unprepared as pastors. This study
will examine papers, books, surveys, and cases of conflict within Korean churches to find solutions
through conflict cases.
Through this study, pastors will draw future-oriented church growth by minimizing conflicts in the
church and maturing them by minimizing the labor pains in the church and eliminating elements that
hinder church growth.

Thesis Project Topic Abstract length: 173 words
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ABSTRACT
초록

A STUDY ON THE CONFLICT RESOLUTION IN CHURCH: A FOCUS ON SEKWANG
PRESBYTERIAN CHURCH
교회 내의 갈등 해결을 위한 방안 연구 – 세광교회를 중심으로 –

Byeong Joo Im(임병주)
Liberty University School of Divinity, 2020
Mentor: Dr. Justin Yoojung Lee
본 연구는 교회의 일치를 저해하며 한국 교회에 저성장과 감소의 원인인 갈등을 미리 최소화하고
야기된 갈등을 성숙하게 처리하기 위해 그 원인에 대한 총체적 진단과 분석, 그에 대한 적합한
해결책의 방안을 제시하는 데 그 목적을 둔다. 한국교회는 양적 성장을 이루어 왔다. 그러나
1990 년대 이후 한국교회는 성장 일로에서 감소 추세를 보인다. 그 원인 중의 하나가 교회 내의
갈등의 심화와 다양성을 해결하지 못한데 그 원인이 있다고 본다.
본 연구자는 목회자로서 준비가 안 되어 있는 상태로 갈등 상황에 처했을 때 당황하고 성숙하게
처리하지 못함으로 인해 교회의 분쟁 불씨가 되었던 바 한국교회의 목회자들만큼은 갈등 상황에
준비되기를 바라는 마음으로 이 논문을 쓰고자 한다. 본 연구는 논문, 서적, 설문조사, 한국교회 내의
갈등 케이스 등을 연구하여 갈등 사례를 통해 해결방안을 모색할 것이다.
본 연구를 통해 목회자들은 교회 내 갈등이 발생할 때 갈등을 최소화하고 성숙하게 처리함으로
교회 내의 진통을 최소화하고 교회 성장을 방해하는 요소들을 제거함으로 미래지향적 교회 성장을
끌어낼 것이다.

초록길이: 132 단어
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SUMMARY
CHAPTER 1
INTRODUCTION

The Korean Church has achieved rapid growth; however, the growth is turning into a decline.
There may be many reasons to find the cause, but the conflict within the Korean church is one of the
main reasons. The pastoral charisma has driven the Korean Church to grow, therefore, churches in
Korea had to obey without criticism about their problems. Now, however, the congregation is not
unconditionally obedient to the pastoral authority. Conflicts hidden under the surface of the church
have now begun to rise to the surface.
Today, the Korean Church is at a critical crossroad. Unless the problem of this conflict is sealed
and cured, the future of the Korean Church will be uncertain. This research seeks to study the aspects
of conflict within the Korean Church and study its solutions. Thus, the aim is to help pastors resolve
conflicts, unite churches, and make conflict a growth engine.
First, Chapter 1 seeks to set the range and limitations of the research and to examine the biblical
and theological basis, present research methodologies, and literature critiques.
Chapter 2 aims to provide a definition and conceptual explanation of the conflict. To investigate
the understanding of the Bible, the researcher looked at the conflicts in the Old Testament and in the
New Testament. To look at the historical understanding of conflict, the researcher historically focused
on the type and aspect of conflict in the church.
Chapter 3 will look at the causes of conflict within Korean churches by model and will look
into internal and external factors and case studies.
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Chapter 4 will look into the survey centered on the church's congregation, look at what the
church should focus on, and what problems should be solved to overcome the conflict. The researcher
also studied on the areas to be focused to move forward in a future-oriented way.
Chapter 5 seeks to find ways to overcome conflicts and become a future-oriented healthy
church with a focus on surveys.
Chapter 6 will summarize and conclude the paper.
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CHAPTER 2
THEORETICAL UNDERSTANDING AND HISTORICAL BACKGROUND OF CONFLICT

Conflict means fighting each other over differences of opinion or purpose. Conflict refers to a
state in which one cannot function properly due to entanglement in human relationships, just as
involvement is intertwined. There may be many causes for conflict but the main reason is friction or
collision of desire caused by a lack of resources. Conflict inevitably occurs when everyone tries to own
the resources which are limited. Additionally, the cause of conflict is in the difference of each
perspectives. Conflicts arise because individuals and groups have different tastes and beliefs when
deciding what decisions to make or what goals to take.
The responses to conflict are different from one to another. Some react passively while others
avoid defensively because they don't want to be harmed. Some people react aggressively. A passive
reaction refers to a state when reaction emerges yet it is not an active one. In other words, people with
passive reaction watch the conflicts as spectators. They are afraid of being hurt by others and most
people are mild-tempered and reserved. But all the emotional pain of the battle is inevitable. People
tend to avoid direct answers. They want to escape the uncomfortableness caused by conflict and its
responsibility. Evasive results include denials, escapades, and suicides. The defensive response
concentrates on defending oneself when conflicts arise. He or she tries to reduce and eliminate his or
her shortcomings. People with aggressive reactions react with attitudes like soldiers who show hostility
toward the other side and fight wars. They are willing to go to legal action if their attack fails because
their goal is to win.
Many people only think of the negative function of conflict. Conflict, however, does not have
only adverse features. There is also a net function. If we overcome conflicts well, our relationship will
become stronger and united. The church will also be a spark of revival through overcoming conflicts.
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According to the conflict notion in the Old Testament, conflict arises not only because people
do not know God's will but also because people recognize God's will, and yet, people struggle between
God's will and his or her greed, argument, and opinion. Conflict also arises when you disobey God's
orders to love your neighbor. There are many reasons for the conflict in the New Testament. There are
conflicts caused by greed, conflicts caused by discrimination, foreign missions, doctrines,
decentralization, and battles of opinion among pastors.
Theological cause of the conflict spoken in the Bible stems from human guilt. Conflicts are
caused by human sin, and their guilt makes it difficult to resolve them. Second, it is because of the
desire for development and growth. Conflicts arise in the process of trying to develop and grow. Third,
it is because of human finitism. Human finitism sometimes causes physical and mental fatigue. The
hematopoietic nerves become sharper, more aggressive, and can cause conflict. Finally, it is because of
the division's trajectory. The division is constantly stirring up conflict, trying to bring down churches
and saints.
The purpose of theological conflict management is the establishment of the kingdom of God,
the restoration of relations, and becoming one in love. In other words, the goal is to overcome the
conflict with love, promote the realization and expansion of the kingdom of God; which is the vision of
the kingdom of God that has given to the saints in this land.
The most appealing was the conflict between the worship of the icon and the iconoclasm. It is
especially argued that it helps teach illiterate people the principles of faith. Abolitionists argue that God
cannot be worshipped by creating the image of God, which violates the Ten Commandments. The
conflict caused the East and West churches to split in 1054.
Conflict in the era of the Reformation was the issue of secularization. The Church with absolute
power would go on the path to political manipulation, corruption, and secularization. They sell
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indulgences to build a huge cathedral. Many Reformers arose to reform these, and eventually, Roman
Catholicism and Protestantism were divided.
At the center of the conflict in the Korean church was the ecumenical movement: those who
supported the movement and those who opposed it caused conflict. In the end, the Presbyterian of
Korea eventually divided into two groups.

xx

CHAPTER 3
TYPES OF CONFLICTS IN KOREAN CHURCH (INCLUDING CASE STUDIES)

We will examine the types of conflicts in the Korean church as internal and external factors. We
will also study the case to find out what types of conflicts exist in the Korean church.
The internal factors are the clash between pastoral perspective and pastoral leadership, sermon
issues, the issue of policy decision and acceptance derived from institutionalization of pastoral
structure, financial problems, pastoral ethics issues, chapel building problems, generation conflicts, and
cultural differences.
It is said that every conflict comes from the leader. A typical type of conflict within a church is
the clash of pastoral perspective and pastoral leadership between lay believers and pastoral pastors. The
modern church has a growing voice of lay believers. Therefore, they no longer want the imperial
leadership of pastors in the church. Conflicts are brought about between the pastoralists and the lay
believers in this part.
The sermon issue is also one of the causes of widespread conflict within the Korean Church. To
be exact, it is a plagiarism of preaching. In the Reformed worship, sermon is at the center. Even lay
believers have a desire to be blessed through preaching. One of the reasons lay believers leave the
church is that their desire for the Words is not fulfilled. This situation could put pressure on the
preacher. These pressures sometimes cause a negative result. The development of the Internet where
cyber preaching comes up has brought many changes to the pastoral environment. It is said that more
than 20 places offer sermons online. The time has come when preachers can complete preparations for
sermons with a few clicks. When these preaching plagiarisms are revealed, the church falls into
conflict.
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An emerging problem within the church is a matter of policymaking and its acceptance. Some
pastors want the centralization of power. But lay believers wish to decentralize. Therefore, they want to
reflect their opinions in determining church policy. This can also cause conflicts between pastors and
lay believers. Complaints against pastors begin to build up especially when they feel alienated from
church policies, decisions, and performance processes. This leads to conflict in the church.
When people gather, money naturally collected and there is a great possibility of conflict in
such places. The church is also a place where people gather and donations are made. The elements of
conflict are always lurking. The financial problem is the most prominent element of conflict within the
church. Therefore, the church must ensure transparency in its finances. The whole assembly should be
able to know all the budget of the church and its execution. According to the Church Affairs
Counseling Center, the number one issue in the church's dispute was the financial abuse of the senior
pastor.
The Korean church's pastoral ethics committee says moral problems of pastor accelerate the
crisis in Korean church. In particular, they argue that it is urgent to restore the morality of pastors in
Korea. The Christian Ethics Movement have surveyed 1,000 people if they trust pastors of Korean
churches. In response to this, 50.2 percent said they were distrustful. The reason was due to pastoral
ethics. The church has found that many churches in Korea are experiencing conflicts due to the ethical
problems of pastors such as money, sex, and pastoral succession.
One of the causes of the conflict in the Korean church was the problem of building an excessive
chapel. The idea of many lay believers wants the growth of spiritual and inner churches rather than
external growth. Many Korean churches do not have buildings themselves but rent school auditoriums
to worship. The serious problem is that the church's construction is pushed ahead with the church's
construction without a full budget. There were cases where a chapel building was put up for auction. It
caused the church to split because of this conflict.
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Generation conflicts and cultural differences are also important elements of conflict within the
Korean Church. The older generation and the new generation have different backgrounds. They do not
understand each other. Most older generations have conservative tendencies while the new generation
has progressive tendencies to pursue new changes—the reason why older and new generations clash is
because of cultural differences. For example, older generations insist on singing hymns only with piano
and organ but new generations prefer gospel song, C.C.M (contemporary Christian music) and hip-hop
praise with instruments such as drums, electric guitar, etc. To resolve this conflict, we need to
communicate with each other by acknowledging cultural differences and listening to each other's
stories.
External elements of the conflict within the Korean church include conflict with residents and
infiltration by heretics. The church must be a local church to the core: communicate with the
community and be a good church for them. Only then can the door of the gospel be wide open.
However, there are times when the door to the gospel is closed because Korean churches have
uncomfortable relationships with the community. Also, the problem of infiltration by heretics is a
severe problem of church conflict. Heresy, such as Sincheonji, infiltrates the established church under
the name of conquering Canaan and moving mountains, creating distrust with pastoralists, causing
division in the church, and undertaking the church. The issue of heretical infiltration is also becoming a
major issue of conflict within the Korean Church.
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CHAPTER 4
SURVEY ON HOW TO RESOLVE THE CONFLICT IN THE CHURCH:
FOCUSING ON THE SEKWANG PRESBYTERIAN CHURCH

Conflicts within the church have shown a lot of conflicts with leadership within the church.
Pastors accounted for 33.4 percent and the church officers 33.4 percent. Considering that church
officers are composed with elders, ordained deacons, and a senior deacon, the biggest ratio is with the
pastors. When asked what caused the conflict with pastors, the ethical issues accounted for 28.3 percent
and pastoral leadership issued 23.9 percent. Through this, we find that the biggest problem of conflict
within the church is the problem between the pastoralists and the congregation. The solution is also
within the pastors.
The results showed that the credibility on using biblical method in resolving conflict was very
high. The number shows 81.8 percent said the Bible had a solution. When asked if they would obey if a
biblical answer to a conflict, 92.3 percent said they would do so. In conclusion, the members of
Sekwang Presbyterian church have been trying to resolve conflicts within the church in biblical ways.
Responses to the question "why should conflict be resolved?" showed ecclesiological elements.
The following answers accounted for 50%: to prevent the division of churches, to cope with the
church’s mission, and to avoid Satan invade churches. The percentage of remained answers were as
following: church disunity 22.7 percent, 11.4 percent for the mission of the church, 9.1 percent for the
Satan's strategy, and 6.8 percent for overlapping responses. So why should conflict be resolved? It is
for the church to stand. The response was that conflicts within the church must be resolved for the
church to stand and to properly meet its mission. Thus, to resolve the conflict within the church, one
can see that ecclesiological method is one of the solutions.
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The 84.8 percent of the respondents said they absolutely needed help from the Holy Spirit to
resolve the conflict. Including 13 percent who said the Holy Spirit is needed, 97.8 percent of the church
felt the need for the Holy Spirit in resolving the conflict. In other words, the survey showed that church
members prefer spiritual methods to human ones in resolving conflicts. When asked "what should we
focus on to resolve the church conflict?", more responses were on pray(34.8%) rather than on
fellowship or communication(32.6%). In other words, they have a firm intention to resolve the issue by
praying which is a spiritual way rather than a personal conversation, friendship, compromise, or
meeting.
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CHAPTER 5
SUGGESTING WAYS TO RESOLVE THE CONFLICT IN THE CHURCH

Among the church members, those who participated in the survey had full trust in the biblical
ways of conflict. Therefore, also to the question, “would you obey if biblical method is suggested?”, he
or she replied “yes” overwhelmingly. Then let's find out how the Bible guides us to resolve the
conflict.
The Bible says that the church has the legitimacy of harmony. The reason is that God Himself
came to this earth and became a peace offering between man and God. Therefore, if you are a child of
God, you must take after your Father and strive for harmony. It is the image of our natural life in which
our brothers and sisters are harmonious.
The Bible tells you to look at your mistakes and admit your mistakes. When conflicts arise,
most people try to hide their mistakes and faults and reveal other's errors or faults. In other words, they
lose their sight of themselves. He or she insists that everyone is justified in his words and actions.
Therefore, it is difficult to resolve the conflict. But the Bible tells you to look at the plank in your eyes
first, repent, and confess your mistakes.
The Bible strongly recommends us to “forgive” to overcome conflict and achieve reconciliation
and peace. Our forgiveness and God's forgiveness are directly linked. Those who have received the
great mercy of God should be willing to forgive little mistakes and faults about their brothers and
sisters. Through the cross, God demolished the bricks of our sins for He forgives the sin and never
remembered it again. If the forgiven one does not show forgiveness to his or her brothers and sisters, he
or she does not understand God’s mercy.
Compromise is necessary to resolve conflicts. To make this compromise, the Bible says, "Think
of others' interests first." The reason conflict continues to draw parallel lines and cannot be resolved is
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due to both sides claiming only their own benefits. The Bible, therefore, advises us to yield our
interests and seek the other's benefits first.
If pastors have biblical leadership, they will be able to avoid conflict within the church. Sadly,
however, pastors have leadership derived from Confucianism and authoritarianism rather than biblical
leadership. For example, the Bible talks about servant leadership. Still, many pastors try to use it with
imperial leadership which causes conflicts within the church and does not heal or recover.
The critical leadership that leads the Church is not secular. It needs leadership by the Holy
Spirit. So, what's the difference between worldly leadership and Holy Spirit leadership? The secular
leadership tends to stand in the spotlight and shine oneself, but the Holy Spirit's administration has only
become "an example of getting to move forward to Jesus Christ." In short, secular leadership can be
called performance-oriented leadership while the Holy Spirit's leadership is the leadership that allows
God to lead the Church.
An important principle to remember in pastoral office is the principle of brotherly love. When
taking this as an essential principle in pastoral leadership, rather than glamorizing the conflict, people
take the conflict as a beneficial opportunity for church and faith. Of course, conflict is a painful
problem and pain, but when conflict occurs, it is used as an opportunity for brotherly love to resolve
conflict actively.
The most problematic issues in the past in pastoral leadership were wielding tyranny in church
operations and financial operations without listening to the opinions of the church. One of the pastoral
mistakes is to forget that you are one of the attendees at the meeting. One of the healthy pastoral
leaderships to prevent conflict is listening. When you are listening, you will understand the situation
and position of the other side, then reconciliation and forgiveness will become even closer.
The pastors should have a view of distinguishing the essential from the non-essential. Many
pastors do not discern between non-essential and essential. So, they waste energy and time on problems
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that they don't need to focus on. They are also mired in unnecessary conflicts. Therefore, one of the
good pastoral leadership is to maintain church unity by concentrating on the essential part while
yielding to, compromising, and accepting the non-essential part.
The method of resolving the conflict is to recognize that the Church is an organic entity that can
never be separated. Therefore, the Church must always try to be united. Never divide or break up
because of conflict. Additionally, when the Church is weakened because of conflict, the Church cannot
adequately fulfill the mission of the implementation and expansion of the kingdom of God that the
Lord has given. Therefore, the Church must overcome conflicts and win.
Conflict has a plot of division. It is, therefore, an invisible spiritual war. Thus, human power
alone cannot solve this conflict. There must be help from the Holy Spirit. We must pray to receive the
help from the Holy Spirit. From the beginning of the battle, the church must pray and leave the
consequences to the Holy Spirit. Sometimes they use one way or another, but sometimes they can't find
a solution. Of course, the goal is to resolve conflicts, but sometimes, pastors and churchgoers want to
give up on resolving conflicts. It is time to pray and God will surely join forces to win the battle.
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CHAPTER 6.
CONCLUSION

The main opponent in the church appears to be pastors. As a result of the survey, as many as
33.4 percent said they conflicted with pastors and most of the causes of conflict were also found to be
related to pastors. Therefore, we only studied and suggested ways to solve the conflict in the church in
terms of pastoral leadership.
The reliability of biblical solutions was as much as 81.8%. Additionally, 92.3% said they would
obey the biblical solution when offered. In other words, the church members trusted and were ready to
apply the Bible in resolving conflict.
In the survey, 45 of the 46 respondents, a ratio of 97.8 percent, said the Holy Spirit's help was
also necessary in solving the conflict of the church. Prayer tops the list in desired methods of conflict
resolution--it ranks higher than dialogue, concessions, or meditation. Therefore, it was found that they
preferred spiritual ways of relying on the Holy Spirit because they pray rather than resolving conflicts
in human ways within the church.
The Sekwang Presbyterian church members mostly responded with ecclesiological answers to
why conflict must be resolved. The 22.7 percent were taken up to prevent church division and 11.4
percent for the mission of the church. Therefore, the justification for resolving the conflict also had to
be with respect to an aspect of ecclesiology.
Based on this conclusion, the Bible conflict resolution, a pastoralist leadership solution,
church-based solution, and Holy Spirit-based solution were studied and presented.
In church conflict, the members of the Church prefer and trust biblical method in the solution:
The Church believed that there was a solution to the conflict in the Bible and also answered that they
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would obey if a solution to the conflict was suggested. In a study of the solutions spoken in the Bible,
the method was presented as follows in the study paper.
The way to resolve the conflict in the Bible is to recognize that the Church has the legitimacy to
pursue harmony. The Church should be one. The Bible says, "Keep what the Holy Spirit has done to be
one." Jesus Christ, the God, came to this earth to settle the peace between God and us. If God has
become a peace between us, we, the children of God, should proceed to have peace and harmony. The
Church must always remember that it must seek unity and harmony, and if there is anything to break
this, it will have to be desperately rejected.
The Bible says the solution to the conflict is to look at your faults first. The reason why
conflicts are rarely resolved is that it makes one to be lenient towards oneself but demand high
standards from the other side. The Bible, however, says to repent and confess your mistakes first.
The Bible presents forgiveness as a way of resolving conflicts. It is a shame that those who
have received great mercy from God show no mercy for pardon. The forgiveness of God is linked to
our forgiveness.
The Bible also tells you to think of other people's benefits first. Conflict cannot be resolved if
the benefits of each person contradicts. Conflicts can be easily resolved when we think of each other's
interests first.
Pastoral leadership is essential as a solution to conflicts within the church. The principal object
of the conflict in the church is the pastoral. Therefore, if the pastors have good leadership, they will be
able to forestall and resolve conflicts. So, what is an excellent pastoral leadership? It is to have
leadership that is spoken in the Bible. It is also about having leadership by the Holy Spirit, not by
secular leadership. The biblical principle of brotherly love is to love the church members even when
conflict arises. You shouldn't just stick to your own opinion. It is good leadership to listen attentively to

xxx

the stories of the church members. Finally, pastors should have a view of distinguishing the essential
from the non-essential, yielding, and compromising to avoid creating unnecessary conflicts.
The reason why conflicts within the church must be managed and resolved is to ensure that the
church does not collapse. The church is an organic community. Never divide and never divide. Also,
the church should become one and strive for the salvation of the soul and the cognize the kingdom of
God.
Conflict is a spiritual battle. Therefore, the Holy Spirit's help is essential. Prayer is necessary to
receive the help from the Holy Spirit. When conflicts arise, the attitude of praying and leaving the
results to God is a shortcut to resolving conflicts.
Conflict does not necessarily produce only negative consequences. In God's providence, there is
God's work that allows the church to become more mature in faith through conflict and become a
driving force for revival.
The conclusion of this paper is more fundamental than programmatic in resolving conflicts
because the best way to resolve our conflicts is to accept the gospel of Jesus Christ’ cross. Any conflict
that cannot be resolved and draws parallel lines will fall before the truth of the cross. The researcher
believed that the love, forgiveness, devotion, sacrifice, and all solutions of the cross were contained in
His character and life and that the best way to resolve conflicts was through His principles. Therefore,
the researcher believes that the best way to resolve conflicts is to faithfully apply the principle rather
than the application of any program.
Finally, through this paper, the researcher hopes many pastors of the Korean Church will be
able to apply this conflict resolution to overcome conflicts and win to make the church healthy and
growing.
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The researcher wants to address the limitations and needs of some studies to resolve conflicts
within the church with the conclusions gained in this focused study. Therefore, in future studies related
to this study, the researcher hopes to supplement the limitations of this study and make it a better study.
The first is that the study method of biblical solutions needs to be studied more intensively. The
Sekwang Presbyterian church saints had a deep faith in the biblical solution to the conflict within the
church. The rate was 81.8%. However, the Bible says that the solution to the conflict is vast and
extensive. Therefore, the suggestion is to focus more on research in biblical ways of conflict within the
church.
Second, the researcher thinks it was a bit too much to apply to the entire Korean church because
this study was based on the study of Sekwang church members. In particular, if you are in an unusual
situation from church to church, the solution will be different. Therefore, it is somewhat too much for
the study to apply generally in ways to resolve conflicts within Korean churches.
Third, I think that the biblical counseling on conflict will also be beneficial in resolving the
church conflict. Therefore, I would like to recommend research in terms of biblical counseling of
conflict.
Finally, the researcher concluded that the fundamental application was the best way to resolve
the conflict. However, programmatic research makes these principles more applicable to the resolution
of conflict. Therefore, the researcher hope that further research will continue to produce programmatic
studies on how to resolve conflicts.
Through this prior study, the researcher hopes that the Korean Church will be able to prevent
conflicts and avoid them. If not possible, the researcher hopes that the conflict will spark a revival by
solving it and overcoming it well.
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제 1 장
서 론

1. 연구 목적과 문제 제기

한국교회는 세계교회가 부러워할 만한 성장을 이루었다.1 이러한 최근 성장세가 감소세로 돌변하고
있다.2 그 원인을 찾자면 여러 가지 원인을 찾을 수 있겠지만 갈등도 중요한 원인이다. 그동안
담임목사의 권위에 대해 무조건적이고 무비판적 순종을 강요해 왔던 한국교회는 이제는 방송 매체인
인터넷 등의 발달로 정보가 공개되고 성도들의 교육 수준이 올라가 평신도와 목회자 사이에 있던
권위가 사라지자 그동안 보이지 않았던 갈등이 표면으로 나타나게 되었다. 특히 목회자와 장로,
목회자와 성도 간의 갈등은 교회의 분열과 상처, 아픔을 가져올 뿐만 아니라 교회의 성장을 가로막고
저해한다. 때로는 교회가 깨어지는 일도 빈번하게 나타난다.
그러므로 교회가 성장도 중요하지만 갈등을 봉합하고 치유하지 않으면 교회는 미래도 불투명할
것이다. 또한 갈등을 잘 봉합하고 잘 극복한다면 오히려 교회는 성장의 발판을 마련하게 될 것이라는
의미에서 갈등의 극복은 갈등의 순기능을 가져오게 한다.
목회에 몸담으면서 교회 안의 다양한 갈등으로 인해서 교회가 마땅히 해야 하는 주님이 주신
사명을 감당하지 못하고 있는 현실이 너무 안타깝다. 그뿐만 아니라 교회의 갈등을 해결하지 못할 때
갈등을 가지고 있는 성도들이 교회의 반대 세력들이 되어서 교회가 나아가고자 하는 방향에
걸림돌이 되든지 아니면 아예 교회를 깨뜨리는 역할을 하기도 한다. 그러므로 교회 내의 갈등의
문제는 교회 성장의 문제뿐만 아니라 교회 생존의 문제인 것이다.
교회 갈등의 중심에는 흔히 목회자가 그 중심에 서 있다. 담임목사와 부교역자 간의 갈등, 목사와

1) 통계청 자료에 의하면 1985 년 기독교인구 6,489,282 명에서 2005 년 8,616,438 명으로 증가 (http://www.kosis.kr
종교별인구조사 참조)
2) 통계청 자료에 의하면 1995 년 개신교 인구 19.4%에서 2005 년 18.2%로 감소했다. (http://www.kosis.kr 종교별인구조사
참조)
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장로와의 갈등, 목사와 교인 간의 갈등에는 대부분 당사자에 목회자가 들어있다. 그러므로 교회
갈등의 봉합과 극복에서도 목회자의 리더십이 큰 영향을 미칠 수 있다. 그리고 목회자의 리더십이
어떠한지에 따라서 갈등의 봉합과 치유도 달려있다. 또한 교인 간의 갈등 속에서도 목회자가 어떻게
중재자의 역할을 하는가에 따라 봉합과 치유가 효과적일 수 있을 것이다.
따라서 본 논문은 한국교회 내의 갈등의 양상을 연구하고 해결 방안을 연구하고자 한다. 그리하여
동일한 갈등의 상황과 맞닥뜨렸을 때 당황하지 않고 목회자들이 갈등을 해결하는 데, 도움을 주며
나아가 적극적으로 갈등을 해결하여 교회를 하나로 연합시키고 성장 에너지로 삼도록 돕고자 하는
데 그 목적이 있다.

2. 범위와 한계

본 연구의 범위는 먼저 갈등의 개념적 이해를 살펴보겠다. 또한 성경 안에서 갈등의 이해를 살펴보
기 위해서 구약에서의 갈등 양상과 유형들, 신약에 나오는 갈등 양상과 유형들을 살펴보게 될 것이
다. 마지막으로 이론적 토대를 위해서 신학적으로는 갈등이 어떻게 조명되고 있는지 살펴보게 될 것
이고 역사적 관점에서 갈등 유형과 양상 등을 살펴보고자 한다.
성경적, 신학적 역사적 바탕 위에서 갈등의 유형과 양상들을 살펴볼 뿐만 아니라 한국교회 내의 갈
등과 유형이 어떤 것들이 있는지 살펴볼 것이다. 갈등의 요인들을 내부적인 갈등의 요인과 외부적 갈
등의 요인으로 나누어 한국교회의 갈등 유형들을 살펴보게 될 것이다.
또한 세광교회 교인들을 중심으로 설문을 통하여 갈등을 극복하고 미래지향적으로 교회가 나아가
기 위하여서 해야 할 일들을 조사 연구하고 마지막으로 조사를 통해서 갈등을 극복하고 교회가 더욱
더 건강한 교회가 되기 위해서 무엇에 집중해야 하는지 방안을 제시할 것이다.

3. 성경적/신학적 근거

성경에서 하나님과 인간 사이의 갈등은 성경 처음에 대두되는 이슈이다. 이 갈등의 문제가 바로
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죄의 문제이며 성경은 결국 예수님께서 이 땅에 오셔서 하나님과 인간 사이의 갈등의 문제를 해결한
구원의 사역이 성경의 주된 주제를 이루고 있다. “곧 우리가 원수 되었을 때에 그 아들의 죽으심으로
말미암아 하나님과 화목하게 되었은즉 화목하게 된 자로서는 더욱 그의 살아나심으로 말미암아
구원을 받을 것이니라”(롬 5:10). 그러므로 성경은 갈등의 문제를 해결을 위한 지침을 제공한다.
성경은 하나님의 자녀로서 우리는 갈등을 극복해야 하는 당위성을 가지고 있다고 이야기한다.
마태복음 5장9절은 “화평하게 하는 자는 복이 있나니 그들이 하나님의 아들이라 일컬음을 받을
것임이요” 하나님의 자녀로서 다툼과 분쟁, 갈등은 하나님의 자녀로서 모습이 아니다. 그러기 위해서
성경은 남의 실수나 허물보다는 자신의 잘못을 먼저 살피고 회개하라고 말한다. 특히 누가복음 6장
41절은 “어찌하여 형제의 눈 속에 있는 티는 보고 네 눈 속에 있는 들보는 깨닫지 못하느냐”라고
말한다. 자신의 실수를 먼저 인지하고 고백하고 회개할 때 갈등은 쉽게 오지 못할 것이다. 성경이
제시하는 갈등의 해결 방법으로 용서를 말한다. 골로새서 3장 13절은 “누가 누구에게 불만이 있거든
서로 용납하여 피차 용서하되 주께서 너희를 용서하신 것 같이 너희도 그리하고” 용서는 갈등이
생겼을 때 그 평행성을 만나게 하는 해결점이다. 그러므로 마태복음 18장 35절은 “너희가 각각
마음으로부터 형제를 용서하지 아니하면 나의 하늘 아버지께서도 너희에게 이와 같이 하시리라”
강력하게 우리에게 용서를 명령한다.
성경은 또한 갈등의 해결 방법으로 상대방의 유익을 먼저 구하라고 말한다. 바울 사도는 사랑에
대한 정의를 이렇게 내리고 있다. “사랑은···자기의 유익을 구치 아니하며”(고전 13:4-5) 사랑은
자신의 유익을 구하지 않는 것이다. 예수님의 사랑이 하나님과 인간 사이의 갈등의 문제를 해결하신
것도 예수님은 자신의 유익을 구하지 않고 오히려 자신을 희생하신 것이다. 그러므로 주님은 우리를
향하여 “네 이웃을 네 자신 같이 사랑하라”(마 22:39) 말씀하신다.
성경에 예수님은 섬김의 리더십으로 모든 갈등의 해결을 이루셨다. 그분의 십자가는 하나님이신
그분이 인간을 섬겨 주신 사건이다. 그분은 그의 제자들에게도 천국에서 큰 자는 섬기는 자라고
말씀하시면서 마태복음 23장 11절은 “너희 중에 큰 자는 너희를 섬기는 자가 되어야 하리라”라고
말씀하신다.
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성경에서 말하는 갈등의 가장 효과적인 처방은 사랑이다. 그러므로 갈등이 발생했을 때 사랑만이
갈등을 극복하게 만드는 힘이다. 그러므로 주님께서는 사랑이 계명 중에 가장 큰 계명이라고
말씀하신다. 마태복음 22장 37-38절은 “예수께서 이르시되 네 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을
다하여 주 너의 하나님을 사랑하라 하셨으니 이것이 크고 첫째 되는 계명이요” 또한 “네 이웃을 네
자신과 같이 사랑하라”(마 22:39)고 말씀하신다.
성경은 상대방의 이야기를 들어주는 것이 곧 갈등을 방지하는 중요한 원리임을 말씀한다. 야고보서
1장 19절은 “내 사랑하는 형제들아 너희가 알지니 사람마다 듣기는 속히 하고 말하기는 더디 하며
성내기도 더디 하라” 갈등이 생기는 이유는 상대방의 이야기를 듣고 상대방의 입장을 헤아리기 보다
자신의 주장을 내세우기 때문이다. 또한 자신의 주장이 받아들여지지 않을 경우 분을 내는 것도
서슴지 않는다. 그래서 성경은 “너희도 마음을 넓히라”(고후 6:13)고 말한다. 즉 마음의 문을 활짝
열고 남의 이야기를 들어주라는 이야기다.
성경에서 교회는 하나 됨을 지켜야 한다. 분쟁과 싸움, 갈등은 하나님의 뜻이 아니다. 교회와
성도는 반드시 하나 되어야 한다(엡 4:3). 또한 교회와 성도가 하나되게 하는 덕목으로 겸손, 온유,
오래 참음, 사랑, 용납이라고 말한다(엡 4:2).
성경에는 하나님과 인간 사이의 갈등뿐만 아니라 인간과 인간 사이의 갈등, 개인과 조직, 조직과
조직 사이의 갈등, 세상 나라와 하나님 나라 사이의 갈등을 광범위하게 다루고 있다. 또한 그 해결에
관한 지침도 제공해 준다. 그러므로 본 연구자는 성경의 갈등들을 살펴봄으로써 해결 방안을 찾아볼
것이다.
또한 갈등의 문제는 신학적으로도 매우 중요한 주제이기도 하다. 현유광은 신학적으로 갈등의
원인에 대해 4가지를 이야기한다. 첫째는 인간의 죄성, 둘째는 인간의 발전과 성장의 욕구이며,
셋째는 인간의 유한성, 넷째는 사단의 궤계가 원인이라고 한다.
인간은 죄로 인해서 하나님과 갈등 가운데 놓이게 된다. 죄로 인하여 인간은 하나님을 피하여 숨고
또한 더 이상 하나님께서도 인간에게 그분의 얼굴을 감추신다(사 59:1-2). 이것이 갈등의 근본적인
원인이며 이 원인으로부터 모든 인간적인 갈등이 파생한다.
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또한 갈등의 신학적 원인으로 인간의 발전과 성장의 욕구를 든다. 모든 갈등은 발전과 성장을
기대하는 사람들로부터 갈등이 생긴다. 현유광은 바울 사도의 고백을 그 근거로 든다. 바울 사도가
“오호라 나는 곤고한 사람이로다”(롬 7:24)라고 고백한 이면에는 그가 하나님 앞에 부끄러움 없는
발전적인 모습으로 서려고 할 때 갈등은 필연적으로 나타나게 된다고 말하면서 인간의 발전과
성장의 욕구가 신학적인 갈등의 한 원인이라고 주장한다.
갈등의 신학적인 원인 중 하나는 인간의 유한성이다. 인간이 가질 수 있는 것은 유한하다. 또한
인간의 능력도 유한하다. 그러나 이러한 유한성 속에서 서로의 이익이 충돌될 때 분명 갈등을 유발할
수밖에 없다.
마지막으로 신학적인 갈등의 원인은 사단의 궤계이다. 사단은 우리를 끊임없이 갈등 관계로
들어가게 함으로 우리의 행복을 앗아가고 또한 교회와 가정을 무너뜨리려고 한다. 이러한 사단의
궤계에 말려들지 않기 위해서는 성령을 의지하기 위한 기도가 필수적이다.
목사가 갈등을 관리하는 목적은 교회의 하나 됨이다. 교회가 하나 될 때 하나님의 나라를 이 땅에
효과적으로 구현할 수 있다. 또한 주신 사명인 민족을 제자 삼아 세례 주어 하나님 나라를 확장하는
사명을 이루는 데 필요조건이다. 그러므로 교회는 “성령이 하나 되게 하신 것을 힘써 지켜야
한다”(엡 4:3)고 명령한다. 갈등의 관리는 하나님 나라의 구현, 교회론과 성령의 사역으로서
성령론과 밀접한 연관이 있기에 이러한 신학적 근거를 통하여 갈등 문제 해결에 방안을 모색하고자
한다.
갈등은 신학적으로 살펴보면 반드시 관계의 깨어짐이 있다. 갈등으로 인해 하나님과 인간 사이의
관계가 깨어지고 인간과 인간 사이의 관계가 깨어졌다. 또한 갈등으로 인한 이 관계의 깨어짐의
문제를 해결하기 위해서 예수 그리스도가 이 땅에 오셨다. 예수 그리스도는 자신이 희생제물이
되심으로 하나님과 인간 사이의 관계의 가교 역할을 하셨을 뿐만 아니라(엡 2:16) 인간과 인간
사이의 막힌 담을 허셨다(엡 2:16). 또한 우리는 그리스도의 제자로서 관계의 깨어짐의 문제를
해결하기 위해서 반드시 갈등을 해결해야 하는 당위성을 가지고 있다.
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4. 연구 방법에 대한 진술

먼저 1장에서는 서론에 해당하는 문제 제기와 연구 범위와 한계를 정하고 또한 성경적, 신학적 근
거를 살펴보고 연구 방법론과 문헌적 비평을 제시하고자 한다.
제2장에서는 갈등에 관한 정의와 개념적 설명을 하고자 한다. 성경적 갈등의 이해를 살펴보기 위
해서 구약성경에 나타난 갈등과 신약성경에 나타난 갈등들을 살펴보게 될 것이다. 신학적 이해를 위
해서 갈등의 신학적 원인과 더불어 신학적 갈등의 이해를 살펴볼 것이다. 갈등의 역사적 이해를 살
펴보기 위해서 역사적으로 교회의 갈등의 유형과 양상을 중심으로 살펴볼 것이다.
제3장에서는 교회 내의 갈등을 겪었던 교회를 중심으로 택하여 교회 내의 갈등의 내부적 요인과
외부적인 요인들이 어떤 것들이 있는지 그 갈등들의 원인을 살펴볼 것이다.
제4장에서는 세광교회 교인들을 중심으로 설문을 조사하고 교회가 갈등을 극복하고 미래지향적으
로 나아가기 위해 집중해야 할 일들이 무엇인가 연구할 것이다.
제5장에서는 설문조사를 중심으로 갈등을 극복하고 미래지향적인 건강한 교회가 되기 위한 방안
등을 찾고자 한다.
제6장에서는 논문을 요약하고 결론을 맺을 것이다.

5. 문헌 검토

「교회 갈등의 성경적 해결 방법」 은 신학적이며 목회적인 책으로 실제적인 갈등 해결에 도움을
준다.3 특별히 이 책은 저자인 Alfred Poirier 의 경험을 토대로 목회자들이 쉽게 교회 내의 갈등을
해결하는 데 있어 유용한 책이라고 할 수 있다. 저자도 이 책을 쓴 목적이 “목회학의 부족한 부분을
채우기 위해서”라고 말하고 있다.

3) Alfred Poirier, 「교회 갈등의 성경적 해결 방법」, 이영란 역 (서울: 기독교문서선교회, 2010),
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이 책에서는 목사의 중요한 사역 중 하나가 중재 사역이라고 말한다. 특별히 목회자가 갈등의
당사자가 아니더라도 목회자가 갈등을 잘 중재할 때 교회는 빨리 갈등을 수습하고 교회 앞에 놓인
사명을 향하여 나아갈 수 있다고 강조한다. 특별히 이 책은 중재와 조정 사역을 성경적인 시각에서
이루어질 수 있도록 도움을 주는 책이다.
저자는 중재와 조정 사역을 기독론적 입장에서 서술한다. 예수님께서 이 땅에 오셔서 하나님과
인간 사이에 중재자 역할을 하셔서 하나님과 인간 사이를 화목하게 하신 기독론을 중심으로 갈등
해결 기원을 두고 있다.
또한 이 책은 교회의 권징의 원리와 교회 권징의 실천에 대해 다루고 있다는 점이다. 권징과
치리에 대해서 우리는 부정적인 생각을 하는 것이 사실이다. 그러나 이 책에서 권징을 잘 실천할 때
교회의 갈등과 분쟁을 수습할 수 있다고 주장한다. 특별히 명백한 성경의 가르침과 치리를 온유한
마음으로 목회자가 실천할 때 교인들은 더욱 교회 안에 남아있게 된다고 주장한다.
「교회 갈등 이렇게 해결하라」를 쓴 Kenneth O. Gangel 과 Samuel A. Canine 은 갈등의 원인이
되는 의사소통에 대한 연구에 도움을 준다. 교회는 의사소통의 기술에 의해 부흥하기도 또한
갈등으로 들어가기도 한다고 주장한다.4 그러므로 커뮤니케이션 기술에 의해서 갈등도 봉합되고
극복할 수 있다고 말한다.
특별히 언어적 의사소통보다 더 비언어적 의사소통의 불통이 갈등의 원인이 된다고 밝히고 있다.
특별히 목회자는 설교하는 직분이다. 그래서 듣기보다는 말하기에 익숙해 있다. 그러므로 교인들의
이야기를 가장 잘 들어주어야 하는데 그렇지 못한 경우가 많다. 그러므로 특별히 의사소통에 있어
경청의 기본자세가 목회자의 덕목임을 가르쳐 준다. 관계성에 있어 언어의 역할은 매우 많은 비중을
차지한다고 주장한다. 그러므로 언어가 관계성을 만든다고 말한다.
또한 이 책에서는 갈등이 꼭 부정적인 갈등만 있는 것이 아니라 건설적인 갈등도 존재한다고
말한다. 물론 갈등은 파괴적이다. 그러나 갈등을 통하여 오히려 전화위복이 되는 경우도 있다고

4) Kenneth O. Gangel, Samuel A. Canine, 「교회 갈등 이렇게 해결하라」, 김윤아 역 (서울: 프리셉트, 2013),
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주장한다. 예를 들어 하나님의 징계로 인해 회개하고 돌아오면 이러한 갈등은 건설적인 갈등이 될 수
있다는 것이다.
이 책에서는 갈등의 유형을 5 단계로 구분한다. 강요, 대립, 수습, 회피, 타협의 단계로 구분한다.
모든 개인, 조직 안에 갈등은 존재한다. 그러나 중요한 것은 이 갈등의 문제를 파괴적으로
처리하느냐 아니면 건설적으로 처리하느냐에 따라서 그 결과는 엄청나다. 그러므로 이 책의 저자는
건설적인 갈등 처리 기술을 가르쳐 줌으로써 교회가 갈등을 건설적으로 처리할 때 오히려 부흥의
결과를 가져올 수 있다고 주장한다.
「교회 안의 갈등과 분쟁 어떻게 해결할 것인가?」은 저자인 Jim Van Yperm 이 목회하면서
실제로 갈등에 휩싸인 병든 교회를 갈등이 해결되고 회복되는 교회로 만든 경험을 토대로 쓴
책이다.5 갈등의 임상적 경험이 풍부히 들어 있는 책이다. 그러므로 실제적인 교회 안의 분쟁과
갈등의 해법서이다. 이 책은 교회는 갈등과 분쟁이 항상 존재한다고 이야기한다. 그러므로 갈등과
분쟁을 정직하게 수용하는 것이 해결의 첫걸음이라고 말한다.
교회 안의 모든 갈등은 특별히 목회자의 리더십 즉 지도력에 달려 있다고 말한다. 어떻게
대처하느냐에 따라서 갈등이 잘 봉합되고 수습될 수 있다. 또한 갈등을 미연에 방지할 수 있다고
한다. 그러므로 이 책을 통하여 목회 리더십과 갈등의 연관 관계를 파악하고 연구하는 데 큰 도움을
받을 수 있다.
또한 이 책에서 주장하는 것은 갈등은 표면적으로는 인간과 인간, 조직과 조직 사이에서 나타나는
현상이지만 그 속에는 영적인 충돌, 영적인 세계가 있음을 강조한다. 모든 분쟁과 갈등에는 어느
정도 영적인 전쟁과 관련이 있다고 말한다. 그러므로 이 책에서 성령을 의지하기 위해 분쟁과 갈등의
해결점으로 기도를 최우선시해야 한다고 말한다.
「교회의 갈등과 회복」의 저자 Ron SuseK 은 갈등의 원인 무엇인지에 대한 연구에 도움을 준다.
이 책에서는 갈등의 원인을 자기 자신에게 있음을 이야기하면서 자기 자신을 먼저 돌아보라고

5) Jim Van Yperem, 「교회 안의 갈등과 분쟁 어떻게 해결할 것인가?」, 김종근 역 (서울: 도서출판 NCD, 2003),
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말한다.6 그러므로 이 책도 또한 목회자가 갈등 앞에 자신을 돌아보게 만들며 갈등의 원인
자신에게서 찾아서 빨리 봉합하고 치유하도록 안내한다. 이 책에서는 무엇보다 더 갈등 관리를
위해서 영적인 리더십을 강조하고 있다. 또한 이 책의 매우 귀중한 인사이트 하나를 발견할 수 있다.
그것은 갈등에 맞서는 것만이 능사가 아니라는 것이다. 때로는 갈등 앞에서 물러나는 경우도 갈등의
해결 방법이 될 수 있다고 말한다.
「교회 내 갈등」에서 박혜성은 모든 성도는 교회에 관한 이상적이고 환상적인 모습을 꿈꾸지만
실제로 분쟁과 갈등이 가득한 곳이 교회라는 말한다. 그러므로 교회 안의 분쟁과 갈등을 정직하게
수용해야 한다. 또한 교회 내의 갈등의 원인은 진리의 문제이기보다는 사소한 의견 차이와
감정대립이 대부분이라고 진단한다.7 또한 갈등의 원인은 교회 성도들의 특성 차이에서 비롯되는
경우가 많기 때문에 서로의 특성을 이해하라고 조언한다. 또한 갈등 해결의 열쇠로 목회자의 성경적
리더십을 강조한다. 특별히 주님께서 강조하신 종의 리더십이 교회 갈등을 봉합하고 오히려 부흥의
길로 갈 수 있다고 주장한다.
「목사와 갈등」에서 현유광은 목회자가 갈등 관리를 어떻게 해야 하는지에 대한 해답을 제시한다.
이 책에서 신학적으로 목회자의 갈등관리 목적은 하나님 나라의 구현에 있다고 말한다. 또한 갈등의
원인으로 신학적으로 인간의 죄성과 인간의 한계성에 그 원인을 찾는다.8 특별히 목사와 갈등의 이해
당사자들을 중심으로 갈등의 유형을 분류하였다. 목사와 장로와의 갈등, 목사와 중직자의 갈등,
목사와 부교역자와의 갈등, 목사와 교인 간의 갈등으로 분류하여 갈등 관리의 실제적인 도움을 주는
책이다.
이 책에서 목회 사역, 즉 목양 사역은 갈등 관리이며 갈등관리를 위해서 어떻게 공동체를 돌볼
것인가? 구체적인 방법을 소개하고 있다. 특별히 목사가 겪을 수 있는 갈등의 유형들을 소개함으로써
이 연구에 특별히 갈등 해결 방안을 찾는 데 큰 도움을 줄 수 있을 것이다.

6) Ron Susek, 「교회의 갈등과 회복」, 정혜영 역 (서울: 포이에마, 2010),
7) 박혜성, 「교회 내 갈등」(서울: 나침반, 2006).
8) 현유광, 「목사와 갈등」(서울: 본문과 현장사이, 2001),
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「갈등을 넘는 목회」에서 현유광은 목회 현장에서 드러나는 현실적인 문제들과 갈등에 대한 바른
이해와 해결을 제시해 준다. 많은 목회자가 교회 안의 갈등을 기도로만 싸워 이겨야 하는 것으로 인
식한다.9 그러나 이 책은 갈등관리라는 측면에서의 목회 지침서이다. 대부분의 책이 현장성이 결여되
거나 혹은 학문성이 결여되어 있는 경우가 많다. 그러나 이 책은 현장성과 학문성 모두를 충족시키는
목회 현장에서 매우 유용한 책이다. 그러므로 본 연구자는 논문의 학문성뿐만 아니라 현장성을 통하
여 많은 사례를 접할 수 있을 것이다.
이 책은 목회자의 전반적인 갈등을 다루고 있다. 목회자의 개인적인 갈등뿐만 아니라 부교역자와
갈등, 장로와 중직자와의 갈등, 교인과의 갈등 등 전반적인 목회자의 갈등의 문제를 다룸으로써 본
연구자의 갈등 유형 연구에 많은 도움을 받게 될 것이다.
「교회 문제 이렇게 해결하라」에서 Nelt T. Anderson와 Chares Mylander은 교회의 문제를 인간관
계와 영적인 문제로 나누어 이해하라고 해결점을 제시한다.10 또한 이 책은 교회의 문제에 가장 핵심
적인 쟁점인 리더십의 문제를 다루고 있다. 교회 문제도 목회자의 리더십 부재로 출발하고 또한 그것
을 봉합하고 극복하는 것도 목회자의 리더십이 매우 중요한 역할을 한다. 그러므로 교회 문제 해결에
있어서 목회 리더십의 문제 연구에 도움을 줄 수 있을 것이다.
또한 교회 문제와 갈등의 원인을 사탄의 공격으로 이해하고 기도의 중요성을 강조하고 있다. 학문
성이 있는 논문과 책들은 이것을 간과하기 쉬우나 목회 현장에서는 이것이 사탄의 공격임을 잘 알고
있다. 그러므로 영적인 방법으로의 갈등 해결을 위한 성령의 역할과 갈등 해결 방안 연구에 도움을
줄 것이다.
라종일, 차종환, 김 호가 공저한 「교회의 갈등 그리고 화해」는 재민 한인 교회를 중심으로 실제
적인 사례를 들어 갈등의 문제를 다룬 책이다. 이민교회는 급속한 성장을 하기도 하고 또한 쉽게 많
은 교회들이 없어지기도 한다. 그만큼 갈등이 많은 교회다. 이 책은 이민교회를 중심으로 어떤 갈등

9) 현유광, 「갈등을 넘는 목회」 (서울: 생명의 양식, 2007),
10) Nelt T. Anderson, Chares Mylander, 「교회 문제 이렇게 해결하라」, 엄성옥 역 (서울: 은성, 1994),
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과 내부 분열이 있었는가 실제적인 사례를 들어 설명한다. 그리고 한국교회의 대법원 판례들을 실어
교회의 문제를 얼마나 많이 세상 법정으로 가지고 가는지 그 실례를 보여준다.11 특별히 4장의 교회
내의 사례 연구에 큰 도움을 줄 수 있을 것이다.

「화평하게 하는 자」는 개인적인 갈등을 해결하는 데 도움을 주는 지침서이다. 저자 Ken
Sande 는 교회가 교인들을 갈등에 있어서 성경적으로 대처할 수 있도록 도움을 준다.12 그러므로
제 5 장 교회 갈등 해결을 위한 방안 제시에 있어서 성경적 해결 방법에 많은 도움을 줄 것이다. 이
책에서 특별한 통찰력을 주고 있다. 그것은 갈등의 문제는 혼자서 해결할 수 없다는 것이다.
하나님이 함께하셔서 용서하는 걸 도와주셔야 한다는 것이다. 갈등의 해결 방법에 있어서 역시
성령의 도우심이 필요하다는 통찰력을 줌으로 본 연구자의 연구에 많은 도움을 줄 것이다.
「교회 싸움」에서 조남홍은 교회 갈등의 원인을 세부적으로 잘 설명하고 있다. 갈등의 원인으로
교회론적 원인, 잠재적 원인, 실제적 원인으로 회중적인 원인, 심리적 원인, 행정적 원인, 신학적
원인, 목회적 원인 등으로 나누어 갈등의 원인을 잘 분석함으로 갈등에 대해 실제적인 관리를 가능케
도와주는 책이다.13
이 책은 갈등의 정의에 관해 언어학적 고찰뿐만 아니라 심리학적 고찰, 사회학적 고찰을 통해
종합적으로 갈등의 정의를 내리고 있다. 본 연구자의 논문에 제 4 장 갈등의 정의와 이해에 많은
도움을 준다.
「교회에서 상처받은 사람들」에서 Ronald M. Enroth 는 사람들 과의 인터뷰를 통해서 교회 안에서
받은 상처들을 분석하고 그 치유 방법을 안내해 주는 책이다. 이 책은 교회나 선교 단체, 이단이 준
상처 회복을 위한 안내 지침서이다. 우리는 인식하지 못하지만, 교인들이 이단은 말할 것도 없고
교회나 선교 단체에서도 많은 상처를 받는다는 것에 대한 통찰력을 제공해 준다.14

11) 라종일 외, 「교회의 갈등 그리고 화해」 (서울: 계명대학교출판부, 2002),
12) Ken Sande, 「화평하게 하는 자」, 신대현 역 (서울: 피스메이커, 2016),
13) 조남홍, 「교회 싸움」 (서울: 선교문화사, 1999),
14) Ronald M. Enroth, 「교회에서 상처받은 사람들」, 이현정 역 (서울: 두란노, 1996),
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「문제 성도 이렇게 대하십시오」에서 Jack Hyles 는 갈등은 인간관계에서 온다고 한다. 그는 이
책에서 갈등을 유발하는 사람들을 유형별로 나누어 갈등을 관리하기 위해서 대처법을 설명하고
있다.15 예를 들면 의견에 맞지 않은 사람들을 대하는 법, 타락한 사람들을 대하는 법, 연약한
사람들을 대하는 법, 심령이 상한 사람을 대하는 법, 짜증 나게 하는 사람을 대하는 법, 거침돌이
되는 사람을 대하는 법 등이다. 갈등 관리 부분에서 많은 통찰력을 주는 책이다.
「초대교회의 갈등과 성장」의 저자 노재관은 초대교회의 역사 속에 갈등의 역기능뿐만 아니라
순기능을 이야기하고 있다.16 초대교회 역사에 있어서 갈등이 어떻게 교회의 부흥을 가져왔는지
기술하고 있다. 본인의 연구에 제 2 장 갈등의 정의와 역사적 배경에 있어 초대교회의 나타난 갈등의
유형 연구에 큰 도움이 될 것이다.
「교리사」 서철원은 교리사를 통하여 갈등의 역사적 이해를 제공해 준다.17 성상 숭배 갈등으로
인한 동서교회의 분열, 세속화 문제로 인한 가톨릭과 개신교의 갈등 분열을 잘 설명해 주고 있는
책이다.
「한국기독교회사 2」의 박용규는 한국기독교 역사상, 신사참배 문제로 인한 갈등과 보수 신학과
진보 신학의 갈등, 교회일치 주의(에큐메니컬) 운동으로 인한 갈등으로 인한 교단 분열의 역사를
보여줌으로써 교회 갈등의 역사를 이해를 폭넓게 제시해 준다.18
본 연구 논문을 위해서 중점적으로 연구한 성경의 구절들은 다음과 같다. 갈등문제에 대한 구절이
로마서 5 장 10 절, 갈등문제 해결과 관련된 구절로 갈등극복의 당위성의 근거가 되는 마태복음
5 장 9 절, 자신의 실수를 먼저 보라는 누가복음 6 장 41 절, 용서를 말하는 골로새서 3 장 13 절,
마태복음 18 장 35 절, 상대방의 유익을 먼저 고려하라는 고린도전서 13 장 4-5 절, 갈등의
해결방법으로 섬김의 리더십을 말하는 마태복음 23 장 11 절, 사랑을 말하는 마태복음 22 장 37-

15) Jack Hyles, 「문제 성도 이렇게 대하십시오」, 박희원 역 (서울: 두란노, 1995),
16) 노재관, 「초대교회의 갈등과 성장」 (서울: CLC, 2015),
17) 서철원, 「교리사」 (서울: 총신대학교출판부, 2003),
18) 박용규, 「한국교회사 2」 (서울: 생명의 말씀사, 2004),
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39 절, 상대방의 이야기를 들어주라는 야고보서 1 장 19 절, 고린도후서 6 장 13 절, 교회가 갈등을
넘어 하나되는 것이 하나님의 뜻임을 알려주는 에베소서 4 장 2-3 절들이다.
그리고 신학적인 갈등의 원인으로 근거가 되는 인간의 죄성에 관한 구절이 이사야 59 장 1-2 절,
발전과 성장의 욕구에 관한 구절이 로마서 7 장 24 절, 사단의 궤계에 관한 구절이 에베소서 4 장 3 절
등이 갈등연구의 근거가 되는 중점적인 말씀들이다.

제 2 장
갈등의 이론적 이해와 역사적 배경

1. 갈등의 개념과 정의

갈등을 발전적으로 효과적으로 다루기 위해서는 먼저 갈등에 대한 개념 정리가 확실히 되어야
한다. 그래서 먼저 갈등의 개념 정리를 위해서 갈등의 언어적 고찰과 심리학적 고찰, 사회적 고찰을
할 것이다. 또한 갈등의 반응과 갈등의 어떠한 역기능과 순기능이 있는지 파악하고 최종적으로
갈등의 정의를 내리려고 한다.

1) 갈등의 개념

Ross Stagner 는 “갈등이란 양자가 다 차지할 수 없고 한 편 혹은 다른 한편의 사람이 차지할
수밖에 없는 서로가 인지한 목표물을 두 사람 혹은 그 이상의 사람들이 차지하고자 하는 어떤
상황”이라고 했다. 합동신학원 조직신학 교수, 송인규는 “개인의 내면에서 혹은 개인이나 집단
사이에 서로의 목표나 이해관계가 달라 상호 대립의 위치에 처한 상태”로 정의한다. 정리하면 본
연구자는 갈등이란 개인과 개인 사이 혹은 개인과 집단, 혹은 집단과 집단 사이에서 목표나
이해관계가 충돌할 때 생기는 감정적인 대립의 상태, 혹은 이것으로 발생하는 다툼, 분쟁 등이
갈등이라고 말할 수 있을 것이다.
갈등의 원인은 여러 가지 이유가 있을 것이다. 그러나 대부분 갈등의 원인을 두 가지로 압축한다.
첫째는 ‘결여의 갈등’이고 둘째는 ‘시차의 갈등’이다. 결여의 갈등이란 자원(resource)의 부족으로
인해서 생기는 마찰이나 욕구의 충돌 현상이다. 예를 들면 아이들이 노는 방에 장난감이 3 개 밖에
없다. 그러나 아이들은 5 명이다. 모두 다 장난감을 가지고 놀려는 목표와 욕구가 있다. 그럴 때
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자연스럽게 목표와 욕구의 충돌로 인해 갈등은 생기게 된다. 이것은 바로 ‘결여의 갈등’이다.19
‘시차의 갈등’은 개인과 집단이 어떤 결정을 하거나 어떤 목표를 두고 취해야 할 행동 방침을 정할
때 서로 간의 견해가 다를 수 있다. 왜냐하면 개인과 집단은 서로의 취향과 소신 또는 가치관 등이
다르기 때문이다. 이러한 견해의 엇갈림으로 인해 갈등이 표출된다. 예를 들면 부부가 새로운 살
집을 구한다고 하자. 아버지는 새로운 집의 목적을 실용성에 둘 수 있다. 직장과의 거리, 주차의
편의성 등을 염두에 두고 구하려고 한다. 그러나 아내의 입장은 다르다. 집의 실용성보다는 디자인
적인 면에 더 중점을 두고 고를 수 있다. 벽지의 색깔 혹은 집의 디자인적인 면에서 현대적인 감각을
갖추었는가를 중점에 두고 고를 수 있다. 이 두 사람의 새로운 집을 구하는 것에 대한 목표 지점이
다르기에 두 사람의 욕구가 동시에 충족될 수 있으면 좋겠지만 현실 상황에서 두 사람의 모든
욕구가 충족될 수 없다면 필연적으로 갈등이 발생하는 것이다.20
‘결여의 갈등’ ‘시차의 갈등’과 같은 어느 쪽에도 해당하지 않는 갈등도 있다. 그러나 두 가지다
중복된 갈등 함께 병합되어 나타나는 경우도 있다. 그러므로 인간이 관계를 맺고 살아가는 한
사람들의 특성, 인격, 기질, 성격, 언어, 가치관, 의견, 선호도가 다 다르기 때문에 갈등은 필연적으로
나타나게 되어 있다. 즉 인간은 삶의 목적도 다르고 그것을 성취하기 위한 수단과 방법도 같지 않다.
그러므로 갈등의 문제라는 것은 삶의 실제 문제를 다루는 데 따르는 방법, 수단, 목적에 대한 의견
차이라 정의할 수 있다.21
그러나 인간사에 갈등의 문제가 있는 것은 당연하지만 갈등의 문제를 해결 방식에 따라 그 결과는
갈등의 순기능과 역기능을 가져올 수 있다. 갈등은 물론 역기능을 가지고 있다. 갈등이 나타나면
인간은 시간과 물질 등과 같은 자원을 낭비하게 하기도 하며 불안과 긴장과 분노를 가중한다.22
감정을 상하게도 하며 관계성을 파괴하며 서로에게 씻을 수 없는 상처를 주게 된다. 그러나 갈등을

19) 송인규, “목회자와 교회의 갈등,”「목회와 신학」, 2004 년 4 월, 58.
20) Ibid., 59.
21) H. Newton Malony, Win-Win Relationship, (Nashville: Broadman&Holman Publishers, 1995), 6.
22) 황규명, 「성경적 상담의 원리와 방법」 (서울: 바이블리더스, 2008), 295.

１６

잘 해소하고 극복하면 유익을 얻게 된다. 물론 갈등은 필연적이지만 좋은 것은 아니다. 그러나
갈등을 잘 극복하면 서로를 더 알게 되고 하나로 연합할 수 있는 계기가 되는 것이다. 그러므로
갈등은 효과적이고 발전적인 방향으로 다루어야 한다. 갈등은 독이 될 수도 있고 유익한 보약이 될
수도 있다. 문제는 어떤 자세로 갈등을 다루냐이다.23

2) 갈등의 언어적 고찰
갈등은 한문으로 갈등(葛藤)이다. 칡과 등나무를 가리킨다. 이는 칡넝쿨이 엉키듯 얽혀 있는 상태를
가리킨다. 등나무도 얽히고설켜 있다. 즉 이 두 가지 특징은 갈등의 의미를 우리에게 잘 전달해 준다.
즉 얽히고설켜 있는 칡넝쿨과 등나무와 같은 실타래는 옷감을 짜낼 수 없다. 풀어야만 한다. 그렇듯
갈등이란 인간관계에서 일어나는 얽히고설켜 제 기능을 다 할 수 없는 상태를 말한다.24 또한
‘Conflict’란 단어가 영어로 갈등이란 단어이다. 이 단어는 라틴어 ‘Confligere’을 어원으로 갖고 있다.
‘Con’은 ‘함께(together)’란 뜻을 가지고 있고 ‘fligere’은 ‘치다’, ‘때리다(to strike)’의 뜻을 가지고
있다. 두 단어의 의미를 합치면 ‘서로 치고 받는다’(strike together)란 의미가 있다.25 둘 사이에
일어나는 상쟁(相爭)의 모습을 나타낸다.26
또한 Merriam-Webster 사전에 보면 다음과 같이 나와 있다. “fight, battle, war, an armed Conflict”
싸움, 전투, 전쟁, 무력충돌이라는 뜻을 가지고 있다. 갈등은 의견 차이나 혹은 목적의 차이로 인해
서로 치고받고 싸우는 것을 의미한다.27 그리고 다른 의미에서 ‘정신적이나 영적인 몸부림, 투쟁’28

23) 장동운, 「갈등 관리와 협상 시술」 (서울: 무역경영사, 2009), 48.
24) 조남홍, 「교회 싸움」38.
25) Speed Leas & Paul Kitlaus, Church Fight, (Philadelphia: The Westminster Press, 1973), 28.
26) 송인규, “목회자와 교회의 갈등,” 「목회와 신학」, 2004 년 4 월, 58.
27) 원창희, 「갈등 관리의 이해」 (서울: 한국문화사, 2012), 3.
28) World Book Inc., The World Book Encyclopedia Dictionary, (Chicago IL: A Scott Ftizer Co. 1964), 436.
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이란 의미로 설명을 한다. 또 다른 곳에서는 ‘저항을 위한 몸부림’, 혹은 ‘충돌을 일으키는 세력 간의
분쟁’29이라고 정의한다.
성경에서 구약에서는 갈등이란 의미와 딱 들어맞는 단어가 특별히 사용되고 있지는 않다. 그러나
신약성경에서는 ‘알곤’ (αργωγ)이란 단어를 주로 쓰는데 ‘집회의 장소’란 의미도 있지만, 법률적인
논쟁이나 다툼의 의미로 쓰일 때 ‘다툼의 장소’로 쓰인다.30 또한 갈등이나 논쟁, 분쟁, 다툼 등의
용어로 희랍어로 ‘아고니조마이’(ἀγωνίζομαι)라는 말을 쓰고 있다.31
언어학적인 고찰에서 갈등의 정의를 우리는 어느 정도 파악할 수 있다. 갈등은 인간 상호 관계에서
얽혀 있는 관계성 속에서 일어난다는 것이다. 인간은 사회적인 동물이다. 모두가 관계를 맺으며
살아간다. 관계성 속에 사는 인간은 서로의 가치관이나 성향, 기호, 행동방침 등이 얽히고설킬 수
있다. 여기서 충돌이 일어나고 더 나아가 다툼과 분쟁, 무기를 가지고 하는 전쟁까지 일어날 수
있다. 그래서 인간의 역사는 어떻게 보면 전쟁의 역사이다.
갈등의 관리는 이러한 전쟁으로 인한 살생과 피해를 최소화할 수 있다. 갈등의 관리, 타협과 화해
또는 법률적인 조정으로 인해 더 큰 상처와 피해를 막을 수 있을 것이다. 그러므로 갈등에 대해 좀
더 자세히 알아야 하며 올바른 해결 방법의 측면에서 “갈등 관리”란 인간의 삶 속에서 매우 필요한
요소이다.

3) 갈등의 반응
갈등에 관한 반응들은 각각 제각기 다르다. 수동적으로 반응하는 사람들이 있는가 하면 회피하는
사람들 또한 자신에게만은 피해가 가지 않아야 한다고 생각해서 방어적으로 대응하는 사람들
마지막으로 공격적으로 반응하는 사람들이 있다. 갈등 관리의 측면에서 이러한 반응을 알고 있으면
많은 도움이 되리라고 생각한다. 지금부터 이러한 갈등의 반응들을 살펴보겠다.

29) Funk and Wagnalls, Standard Dictionary, Vol. 1., (New York NY: Funk and Wagnalls, 1964), 436.
30) 조남홍, 「교회 싸움」39.
31) Ibid., 39.
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(1) 수동적인 반응
수동적인 반응이란 반응이 없는 것은 아니다. 반응은 하지만 활동적이지 않은 반응을 수동적인
반응이라고 할 수 있다. 즉 구경꾼같이 갈등을 보고 있다. 이러한 사람들은 갈등에 관한 감정적인
지배, 고통에서 제외되는 것은 아니다. 갈등에서 오는 모든 감정과 고통을 고스란히 받게 된다.32
그러므로 갈등과 분쟁이 지속하는 동안 고통을 받지만, 그 고통을 삭이고 심지어는 그 고통의
스트레스를 극복하는 부분도 터득하게 된다. 이들의 착각은 갈등과 분쟁은 모두 나쁜 것이라고만
여긴다는 것이다. 즉 갈등의 순기능을 생각하지 못하는 것이다. 그들은 오로지 분쟁과 갈등은 소리
없이 참아 넘기려고 노력한다. 이들의 성격은 대부분 온순하고 내성적이며 순종적이고 고분고분하고
반항적이지 않은 사람들이 대부분이다. 이 사람들은 관계가 깨어지는 것을 못 견뎌 하는 스타일이기
때문에 자신과 남들이 상처받지 않으려고 모든 현실과 진실을 내면에 숨기고 자신만의 비밀에
부친다.33
수동적으로 반응하는 사람들의 속마음의 진실은 하나님의 진리보다는 무조건 자신과 남들이
상처받지 않는 것이다. 이것이 바로 이들의 속 마음의 진실이다. 그러기 위해서 이들은 때로는
자존심도 진리도 포기할 때가 있다. 이 수동적인 태도는 속으로는 남을 위한 것이라고 하지만 결국
자신 중심적인 사고에서 비롯된 것이다. 중요한 것은 진실을 외면한다는 것인데 이것은 다른
표현으로 부정직함이라고 말할 수 있을 것이다.34
침묵은 어떤 의미에서 비겁함 일뿐만 아니라 거짓말이 될 수 있다. 진실을 숨기는 것은 적극적인
의미에서 거짓말을 하는 것과 같다. 그러므로 수동적인 반응은 갈등 관리에 전혀 도움이 되지
않는다. 마치 아무 문제가 없는 것처럼 덮거나 혹은 진실과 직면하지 않으려고 하는 것은 책임을
회피하려는 것이다.

32) Jim Van Yperem, 「교회 안의 갈등과 분쟁 어떻게 해결할 것인가?」134.
33) Ibid., 134.
34) Ibid., 135.
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그렇다면 갈등에 관해 수동적인 반응을 보이는 사람들은 무엇 때문에 이러한 반응을 보일 수밖에
없는가? 그 이유는 두려움 때문이다. 두려움이 현실과 진실을 숨기게 만들고 비겁하게 만든다.
자기비판에 대한 두려움, 다른 사람들의 반응에 대한 두려움이 갈등에 대한 수동적인 반응을 만들어
낸다.35
또한 그들은 수동적인 반응을 영적이라고 오해하는 경우가 이들을 수동적인 반응으로 만든다. 예를
들면 “그가 곤욕을 당하여 괴로울 때에도 그 입을 열지 아니하였음이여 마치 도수장으로 끌려가는
어린 양과 털 깎는 자 앞에 잠잠한 양 같이 그의 입을 열지 아니하였도다”(사 53:7). 말씀에 빗대어
이러한 수동적인 반응이 영적이라 착각한다. 더 나아가면 그들은 그들 자신을 고난 받는 종, 무죄한
희생자라고 생각한다. 그러나 “사람들을 공격하는 것과 복수를 반대하신 그리스도의 모습과 사랑으로
진실을 말하라”라는 성경의 말씀을 그들은 오해하고 있는 것이 분명하다.36
이러한 갈등에 관한 방관주의자적(Evasive Style)인 반응은 갈등을 풀어내는 데에 전혀 도움이 되지
않는다. 마치 모두를 만족시키려 하다가 어느덧 한 입으로 두말하는 위선자들이 되기에 십상이다.37

(2) 회피적인 반응
갈등에 관해 회피하려고 하는 사람들이 있다. 그것도 머리를 써서 교묘하게 빠져나가려는 사람들이
있다. 이들은 갈등에 대해 정면으로 대하지 않고 직접적인 대답을 회피한다. 갈등 앞에서 달아나기
위해서, 정적의 비난을 면하기 위해서 모든 수단과 방법을 동원한다. 그들은 더 나아가 자신의
실수에 대한 책임도 자신이 지지 않고 갈등을 회피하려고 남에게 책임을 돌리기도 한다. 자신의
실수에 의해서 피해를 본 사람들의 피해조차도 축소해서 말하려고 한다. 어떤 값을 치르더라도
갈등만큼은 피하려고 하는 반응이다.38

35) Ibids.
36) Ibid.,140.
37) 박혜성, 「교회 내 갈등」147-8.
38) Jim Van Yperem, 「교회 안의 갈등과 분쟁 어떻게 해결할 것인가?」 150.
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갈등에 대해 회피적인 반응을 보이는 대부분의 사람은 갈등의 부정적인 면 만을 본다. 그러므로
갈등 상황에 부닥쳤느냐?는 질문에 그들은 늘 아니라고 거짓 대답을 하게 된다. 만약 이들이 대답을
계속해서 강요받을 경우에는 갈등에 대해 자신의 행위의 정당성을 주장하며 남의 탓으로 책임을
돌리고 더 나아가 진실을 왜곡할 수도 있다.39
갈등에 회피적인 반응을 보이는 사람들의 주된 관심사는 어떠하든 갈등으로 인해 생기는 불편함과
그 책임에서 벗어나는 것이다. 이들은 말씀에 따라 다른 사람들과 화목하는 것에는 일도 관심도
없다. 그러므로 이러한 것을 위해서라면 갈등의 문제를 축소하거나 뒤바꿔 버릴 수도 있다.40
회피적인 반응은 부인, 도피, 자살 등을 들 수 있다. 부인은 갈등에 대해, 마치 아무 일이 없었듯이
반응하는 것이다. 도피는 갈등을 회피하는 방법의 하나이다. 도망가는 것이다. 예를 들면 가출이나
이혼, 절교, 교회 갈등에서는 교회를 옮기는 것이다. 자살은 사람들이 갈등을 풀기 위한 마지막의
희망을 잃어버리면 극단적인 선택을 하게 된다. 그것이 자살이다.41
회피적인 반응을 보이는 사람들의 인간관계는 관계성 속에서 상처를 안 받으려고 하고 또한
갈등으로 인한 발생되는 상처를 인정하기보다는 거짓말로 인정하기를 거부한다. 또한 이들의
궁극적인 인간관계는 자신을 지지해 주는 사람들과 관계를 맺고 싶어 하지 그렇지 않은 관계는
멀리하거나 혹은 무참히 짓밟는다.42 그러므로 이들은 누구에게도 신뢰받지 못하며 신뢰를 잃어버린
이들은 갈등의 해결 주체로서 역할을 감당할 수 없다.

39) Ibid., 150-1.
40) Ibid., 151.
41) Ken Sande, 「화평하게 하는 자」27-8.
42) Jim Van Yperem, 「교회 안의 갈등과 분쟁 어떻게 해결할 것인가?」152.
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(3) 방어적인 반응
갈등에 우리가 맞닥뜨렸을 때 상대방의 비판이나 혹은 인신공격에 대해 방어적으로 대응하는
사람들이 있다. 이들은 이러한 공격들에 대해 자신을 보호하고 정당화시키는 데에 집중하는
사람들이다. 이들은 자신의 위치나 평판에 민감해서 자신의 위치나 평판에 흠집이 나려고 하면
자신의 단점은 축소하고 없애려고 안간힘을 쓴다. 이들은 어떠하든지 자신의 권위와 자리를 지키려고
애쓴다.43
방어적인 반응을 보이는 사람들은 자신의 주장의 옳음과 또한 자신의 권위를 훼손당하지 않는
것이 목적이다. 관계 회복에는 전혀 관심이 없다.44 특히 이러한 방어적인 반응은 영적인 오만함을
가진 목회자들 사이에 흔히 있는 일이다. 그들은 목회자들의 영적 권위에 도전하는 자체를 거부한다.
“이르시기를 나의 기름 부은 자를 손대지 말며 나의 선지자들을 해하지 말라 하셨도다”(시 105:15).
이런 말씀을 부분적으로 인용하면서 목회자의 권위에 도전하지 못하도록 하고 자신의 의로움을
증명하려고 한다. 마치 자신에게 한 도전은 하나님께 도전한 것이라고 말하기도 한다.45
그들은 화해보다는 시시비비를 가리는 일에 더욱 집중한다. 자신의 위치와 평판이 곧 하나님의
뜻이라고 주장하고 자신의 이익을 위해서 교묘하게 사람들을 조종하려고 한다. 그러나 다른 사람들은
다 눈치채고 그것을 알고 있다는 것이다. 정작 본인만이 그것을 모르고 있다. 특별히 지도자가
방어적일 때 논쟁의 초점은 하나님의 말씀에 귀를 기울이는 것보다 지도자의 힘과 지위 또는 그의
주장에 맞춰진다.46
또한 그들은 갈등을 개인적인 문제로 받아들여서 문제를 객관적으로 풀어가지 못한다. 그러므로
갈등관리에 있어서 유익한 반응은 아니다.47

43) Ibid., 169-70.
44) Ibid., 170.
45) Ibid., 173.
46) Ibid., 180-1.
47) 박혜성, 「교회 내 갈등」147.
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(4) 공격적인 반응
이들은 진리를 수호하기 위해서 전쟁터로 나가는 전투적인 병사 타입(Aggressive Style)이다.
갈등이 발생하면 이들은 상대방을 적군으로 인식하고 전쟁을 치르는 병사와 같은 태도로 반응한다.48
자신들에 관한 비판이나 공격에 대해 즉시 적개심을 드러낸다.
모든 갈등 상황을 누가 힘을 많이 가지고 있느냐?에 대한 대결 기회로 보기 때문에 갈등
상황에서는 누구보다 더 에너지가 넘친다. 그들은 감정적으로 아주 강하고 단호한 사람들이다.
그들은 여간해서 타협하지 않고 선을 분명히 긋는 사람들이다. 그들에게는 회색지대란 존재하지
않는다. 아주 사소한 것까지도 양보하지 않는 사람들이다.49
아이러니하게 이들의 대부분은 교회 안에서 헌신적이고 성실한 사람들이다. 자신들의 비난과
반대에 매우 민감하게 반응하고 물리적 폭력도 기꺼이 행사한다. 자신들의 위치와 권위를 지키기
위해서는 어떤 관계도 희생해도 무방하다고 생각한다.50
공격적인 사람들은 적들을 공격하고 패배시키기를 실패할 경우 그들은 기꺼이 법적인 소송까지
가지고 간다. 만약 이러한 사람들이 교회 갈등의 주체가 된다면 재정적 손실과 더불어 영적 손실까지
어느 정도 각오해야만 한다. 그들은 이겨야 직성이 풀리고 또한 반드시 이기기 위해 모든 수단과
방법을 다한다.51
공격적인 반응에는 폭행, 소송, 심지어는 살인에까지 이를 수 있다. 폭행에는 언어적 폭력, 혹은
육체적인 폭행뿐만 아니라 인격적이거나 재정적으로 상대방에게 피해를 주려고 한다. 소송은
강압적으로 자신들의 뜻에 굴복시키는 위한 방법으로 선택하는 방법이다. 극단적으로 갈등이나
분쟁에서 이기기 위해서 사람을 죽이려고까지 한다. 최초의 살인인 가인의 살인이 갈등에서

48) Jim Van Yperem, 「교회 안의 갈등과 분쟁 어떻게 해결할 것인가?」145.
49) Ibid., 188-9.
50) Ibid., 189.
51) Ibid., 191.
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기인하였다는 것을 우리는 안다.52
공격적인 반응을 가진 목회자들은 자신이 부재 시 교회가 어떻게 돌아갈지 극단적 염려에
빠지기도 하고 이러한 반응을 가진 사람들은 자신들이 참여하지 않으면 아무런 일도 못 해낼 것
같다는 착각에 빠지기도 한다. 또한 자신의 중요성을 타진하기 위해서 사표를 던지기도 한다.53
공격적인 반응도 갈등관리에 부적합하다고 할 수 있다. 그러므로 공격적인 반응을 보이는 갈등의
주체들은 겸손함과 자신의 깨어짐을 연구하면 큰 도움이 된다.54

4) 갈등의 기능
갈등에 대한 부정적인 반응들은 갈등의 역기능들 만을 생각하기 때문이다. 그러나 갈등은 역기능만
있는 것이 아니다. 순기능이 있다. 비 온 뒤에 땅이 더 굳어진다고 갈등을 잘 극복하면 오히려
관계성이 더 끈끈해지고 하나가 될 수 있다. 또한 교회는 갈등의 극복을 통한 부흥의 불씨가 될
것이다. 그래서 갈등의 순기능과 역기능을 한 번 살펴보고자 한다.

(1) 갈등의 역기능
갈등의 문제 앞에 기분 좋게 반응하는 사람들은 거의 없다. 모든 사람은 갈등 가운데 분노, 좌절,
죄책감, 염려, 고민, 좌절감을 느낀다. 이러한 정신적인 스트레스로 인해서 육체적인 질병을
가져오기도 한다. 예를 들면 두통, 위염, 관절염, 당뇨병 같은 질병을 발생시킨다.55
갈등이 사회 체계 속에서 일어나면 사회를 굳어지게 만들고 또한 현실 왜곡과 함께 불편한
상황으로 우리를 끌어낼 수 있는 것이다.

52) Ken Sande, 「화평하게 하는 자」28

9.

53) Jim Van Yperem, 「교회 안의 갈등과 분쟁 어떻게 해결할 것인가?」191-2.
54) Ibid., 193.
55) 현유광, 「목사와 갈등」 133.
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대부분의 갈등은 부정적 갈등으로 발전된다. 특히 부정적인 정서인 분노를 유발한다는 것이다. 그
분노는 상대방을 파괴하는 수레바퀴가 될 수 있다. 분노가 잘 못 자리를 잡으면 세 가지 방법으로
나타난다고 한다. 가. 자신에 대한 분노, 나. 무고한 사람들에 대한 분노, 다. 다른 사람들에게 투사된
분노다.56 자신에 대한 분노는 자살을 유발하고 무차별 시민들에게 총질하는 사건이 가끔 발생하는
데 이것은 무고한 사람들에게 대한 분노가 표출된 것이다. 또한 분노의 원인을 제공한 사람들에게
물리적인 폭력을 쓰거나 공격하는 것은 다른 사람에게 투사된 분노이다. 갈등은 이처럼 분노의
화약고를 제공하므로 갈등은 파괴적인 기능이 있다고 할 것이다.57
갈등은 역기능은 조직의 속한 사람들 사이에 상호작용에 부정적 영향을 끼치고 의사소통이
단절된다는 것이다. 또한, 조정의 감소 등의 부작용을 초래하게 된다. 갈등 때문에 기업은 생산성에
문제가 생기고 안정성에 위협을 준다. 조직원들 사이에 사기를 떨어뜨리고 질서를 파괴한다.58
그러므로 갈등에 관한 역기능 때문인지 성경은 “갈등을 피하는 것이 최선이다”라고 우리에게
가르쳐 준다. 그리고 이러한 파괴적인 갈등은 자신의 죄악과 욕심 때문에 일어나기 쉽다. 이러한
악과 욕심을 간과하고 포용한다면 결국, 이 갈등은 파괴적인 갈등으로 발전할 수밖에 없다.59

(2) 갈등의 순기능
갈등은 파괴적인 기능만 있는 것은 아니다. 갈등의 건설적인 기능인 순기능도 있다. 첫째로
예수님을 닮는 기회를 얻게 된다는 것이다. 갈등을 통해서 자신을 모난 부분을 갈아냄으로써 좀 더
예수님의 형상에 가까이 갈 수 있게 되는 것이다.60

56) Andrew D. Lester, Coping with Your Anger, (Philadelphia PA: Westminster, 1983), 54.
57) 조남홍, 「교회 싸움」79-80.
58) 유기현, 「스트레스 관리」 (서울: 무역경영사, 1992), 6.
59) Kenneth O. Gangel, Samuel A. Canine, 「교회 갈등 이렇게 해결하라」194.
60) 현유광, 「목사와 갈등」 133-4.
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둘째로 개인과 조직에 대해 깨쳐 돌아보고 살피는 계기가 될 수 있다. 모든 것이 익숙하면
안일해지는 것이 사람들의 심리다. 그러나 갈등은 익숙함 가운데 한 번 경성의 효과를 준다. 잠들어
있는 영혼을 한 번씩 흔들어 깨워서 자신과 현실을 돌아보게 만드는 계기가 된다.61
셋째로 개인과 조직에 정체성을 다시 점검하는 계기가 마련될 수 있다. 어려움에 빠지면 사람들은
삶의 근본적인 질문들을 하게 된다. 내가 왜 사는가? 마찬가지로 갈등 속에 어려움에 빠지게 되면
개인이나 조직은 이러한 근본적인 질문을 던지게 된다. 난 무엇 때문에 존재하는가? 우리 조직은
무엇을 위해 존재하는가? 이런 질문들을 통하여 존재의 의미를 점검하고 평가할 기회를 얻게 되는
것이다.62
넷째로는 서로에게 감추어 두었던 속마음과 이야기를 들을 기회가 된다. 갈등이 오면 그동안 묻어
두었던 일들이 표면화되기 시작한다. 이 갈등의 문제를 해결하기 위해서 갈등의 당사자들은
대면해야만 한다. 이런 자리에서 서로 묻어 두었던 속 마음과 이야기를 듣게 되는 계기가 될 수
있다는 것이다. 갈등의 문제에서 서로 만남을 통하여 생산적인 효과를 가져오게 되는 것이다.63
다섯째로 변화를 가져올 수 있다는 것이다. 갈등은 정체성을 점검하므로 다시 한번 그 목적을
이루기 위한 새로운 계획과 조직을 정비하고 또한 사람들의 마음을 다시 모으는 효과를 얻을 수
있다.64
갈등은 역 기능적인 측면이 분명 있다. 때로는 개인과 조직이 혼란에 빠뜨리며 분열과 싸움
다툼으로 인해 많은 사람이 고통받고 상처를 받는다. 그러나 갈등을 잘 관리하여 극복하면 분명
건설적인 기능들이 있다. 개인과 조직이 오히려 좀 더 나은 방향으로 발전할 수 있고 조직은 좀 더
단단해지고 교회는 오히려 부흥의 불씨가 될 수 있는 것이다.

61) 현유광, 「갈등을 넘는 목회」 125.
62) 현유광, 「목사와 갈등」135.
63) Ibid., 136.
64) Ibid., 136-7.
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5) 갈등의 정의
갈등은 “인간의 상호작용 가운데서 여러 가지 형태를 띤 상충 관계로 동등하거나 더 나은
균형이나 공평성을 이룩하기 위해서 현재의 과정을 변화시키려는 목적을 가지 반대 과정”이다.65
갈등에 관한 반응은 수동적인 반응, 회피적인 반응, 방어적인 반응, 공격적인 반응으로 나타날 수
있다. 특히 보이게 나타나는 반응은 비난, 비평, 태업, 공격, 폭력 등과 같은 것으로 보이지 않는
반응은 비(非) 협조, 거부, 침묵과 같이 보이지 않게 나타날 수 있다.66
갈등의 원인으로는 사상, 가치, 목표, 견해, 의견의 상충과 또한 자원의 제한성으로 말미암은
욕구와 관심의 충돌이 원인 될 수 있다.67
정리하면 현유광은 「목사와 갈등」이란 책에서 갈등을 이렇게 정의하고 한다;

갈등은 개인의 마음속에 발생하는 불안이나 긴장을 포함하여, 서로 다른 취향, 성격, 의견,
능력. 목표를 가진 두인이나 셋 이상의 사람들 또는 몇몇 집단의 사람들이 서로에 대해서 또는
어떤 사건에 대해서 해석을 달리하거나 해결 방법을 달리하므로 상대방이 자신의 원하는 바를
이루는 데 방해가 된다고 판단하므로 겪게 되는 심리적인 불편함이나 긴장, 또는 표면화된
불화, 충돌, 분쟁 등이 야기된 상황이다.

결론적으로 갈등이란 개인과 개인, 혹은 개인과 조직, 조직과 조직의 관계성에서 이들이 이루고자
하는 목표가 상충할 때 나타나는 분쟁과 다툼, 싸움이라고 정의할 수 있을 것이다. 대부분 갈등의
원인을 두 가지로 압축한다. 첫째는 ‘결여의 갈등’이고 둘째는 ‘시차의 갈등’이다. 결여의 갈등이란
자원(resource)의 부족으로 인해서 생기는 마찰이나 욕구의 충돌 현상이다.

‘시차의 갈등’은

가치관이나 의견, 견해가 충돌할 때 갈등이 나타난다.
“갈등은 상대방을 위협하거나 적대적인 말을 사용하는 등 부정적으로 상대방을 보는 경향을
보인다.”68 그러므로 조직의 분열 같은 큰 문제를 야기시키는 역기능을 가지고 있다. 그러나 갈등도

65) 조남홍, 「교회 싸움」48.
66) Ibid., 48.
67) Ibids.
68) Herry L. Tosi, and Massimo Pilati, Managing Organizational Behavior, (Boston MA: Edward Elgar Publishing, Inc., 2011),
277.
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“잘 다루어지면 다양한 사람들과 다양한 관점에 대한 흥미, 기술, 능력을 증진”69하는 순기능의
역할도 한다. 즉 갈등은 파괴적인 면만 있는 것이 아니고 건설적인 갈등도 존재하게 되는 것이다.
그러므로 갈등을 잘 관리하면 발전적인 변화를 가져올 수 있다.

2. 갈등의 성경적 이해

성경적인 관점에서 갈등의 이해는 “하나님의 뜻을 잘 알지 못하기 때문에 발생하시기도 하고,
하나님의 뜻을 알지만 하나님 중심, 성경 중심으로 결정을 내릴 것인지, 아니면 자아(自我) 중심,
세상(世上) 중심으로 결정할 것인지에 대해 마음을 정하지 못하여 평안과 기쁨을 잃어버린
상황”이다.70 성경은 많은 갈등의 사례들을 이야기하고 있다. 우리가 더욱더 근본적으로 갈등을
이해하기 위해서 신 구약 성경에 나오는 갈등의 상황들을 살펴보고자 한다.

1) 구약성경에서의 이해(갈등 유형별)
성경은 갈등의 여러 유형의 갈등 이야기가 나온다. 성경은 갈등의 알파와 오메가라고 할 만큼.
성경 속에는 갈등의 많은 이야기가 담겨있고 성경은 근본적인 갈등과 그 해결 방법에 대해 우리에게
가르쳐 주는 책이다.71
특별히 하나님과 인간 사이에 갈등들이 구약성경에는 많이 나타나 있다. 하나님은 하나님의
백성답게 살라고 명령하시지만, 인간들은 하나님의 명령과 자아의 욕심과 자신의 주장, 의견, 생각
사이에서 갈등한다. 그 갈등을 극복하고 순종하여 축복의 약속을 받기도 하고 때로는 불순종하여
하나님의 징계를 받기도 한다. 또한 성경에서는 나오는 갈등의 대부분은 하나님께서 명령하신 이웃에

69) Jerry Julian, Facilitating Project Performance Improment, (New York NY: AMCOM, 2010), 62.
70) 현유광, 「목사와 갈등」75.
71) 조남홍, 「교회 싸움」49.
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대한 책임, 명령에 불순종할 때 나타나는 갈등이 들어 있다. 결국 갈등은 하나님과 이웃과의
관계에서 말씀대로 순종하지 못한 죄 때문에 나타난 결과이다.

(1) 하나님과의 갈등
창세기 3 장에는 아담과 하와의 불순종의 이야기가 나온다. 하나님께서는 분명 선악을 알게 하는
나무는 먹지 말라고 하셨다. “선악을 알게 하는 나무의 열매는 먹지말라 네가 먹는 날에는 반드시
죽으리라 하시니라”(창 2:17). 그러나 뱀이 여자의 욕심을 건드린다. 그것을 먹는 날에는 눈이
밝아져 하나님과 같이 된다고 여자의 욕심을 자극한다. “너희가 그것을 먹는 날에는 너희 눈이
밝아져 하나님과 같이 되어 선악을 알 줄 하나님이 아심이니라”(창 3:5). 이 불순종의 결과로 갈등은
시작된다. 갈등으로 인하여 하나님과 인간 사이에 관계의 깨짐이 나타난다. 아담과 하와는
에덴동산에서 쫓겨나고 더는 창조주와 교제할 수 없는 상태에 이르게 된다.72
최초의 갈등은 불순종의 죄로 인한 갈등이고 또한 이러한 하나님과 인간 사이의 갈등의 여파는
인간과 인간 사이의 갈등으로 번지게 된다. 이 죄의 책임을 서로에게 전가하면서 서로에게서 갈등의
불씨가 타오르기 시작한다. 아담은 이 죄의 책임을 여자에게 돌린다. “아담이 이르되 하나님이 주셔서
나와 함께 있게 하신 여자 그가 그 나무 열매를 내게 주므로 내가 먹었나이다”(창 3:13). 성경의
처음 등장하는 갈등은 불순종의 죄로 시작됐고 이 갈등은 하나님과 관계의 깨짐과 더불어 인간
사이의 관계의 깨어짐의 결과를 가져오게 된다.
아담과 하와의 범죄로 인해 갈등은 이미 우리 안에 들어와 있다. 그러므로 갈등은 필연적이라고 할
수 있을 것이다. 그러나 다만 그 갈등을 건설적으로 다루느냐 파괴적으로 다루느냐의 문제가
남아있다.73

72) Kenneth O. Gangel, Samuel A. Canine, 「교회 갈등 이렇게 해결하라」191.
73) Ibid., 203.
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또한 하나님과의 관계 속에서 순종과 불순종에 대한 갈등의 대표적인 예는 하나님과 요나의
갈등이다. 하나님께서는 요나에게 “니느웨로 가서 외치라”고 하였지만, 요나는 하나님의 말씀에
불순종하여 다시스로 가는 배를 타므로 하나님과의 요나의 갈등은 고조된다. 그러나 하나님께서는
풍랑을 통하여 요나에게 돌이킬 수 있는 기회를 주신다. 요나는 다행히 회개하고 하나님의 명령에
순종하므로 이 갈등은 일단락된다.74 결국 하나님과 인간 사이의 갈등은 순종과 불순종 사이에 있는
인간이 회개하고 하나님께 순종으로 나아갈 때 해결되는 것이다.

(2) 형제간의 갈등
대표적인 성경에 등장하는 형제간의 갈등은 가인과 아벨의 갈등이다. 하나님으로부터 가인의
제사는 거절을 당한다. 그러나 자신의 아우 아벨의 제사는 하나님께서 받으신다. “아벨은 자기도 양의
첫 새끼와 그 기름으로 드렸더니 여호와께서 아벨과 그의 제물은 받으셨으나 가인과 그의 제물은
받지 아니하신지라”(창 4:4-4:5 상). 하나님의 책망과 아벨의 제사를 받으신 것으로 인해 가인은
극도의 질투심이 일어났고 가인과 아벨 사이의 갈등이 일어난다. 그러나 그 갈등의 처리 방법은 매우
파괴적이었다. 다름 아닌 최초의 살인이었다. 이 파괴적인 갈등의 처리 방법으로 인해 아벨은 죽임을
당하고 가인은 두려움 속에서 일평생 방황하며 유리하는 인생을 살 게 된다. “땅이 그 입을 벌려 네
손에서부터 네 아우의 피를 받았은즉 네가 땅에서 저주를 받으리니 네가 밭을 갈아도 땅이 다시는
그 효력을 네게 주지 아니할 것이요 너는 땅에서 피하며 유리하는 자가 되리라”(창 4:11-12).
이 갈등 속에서 알 수 있는 것은 결국 갈등이란 하나님과 관계와 인간 사이의 관계가 맞물려
있다는 것이다. 죄로 인한 하나님과의 갈등은 결국 인간과의 갈등의 양상으로 나타나며 이 갈등을
파괴적으로 해결한다면 그 끝은 저주의 삶이라는 것이다.
야곱과 에서의 갈등도 대표적인 형제간의 갈등이다. 이 갈등의 원인은 다름 아닌 장자권의 대한
욕심으로 시작된다. 결국 야곱은 자신의 욕심을 채우기 위해서 속임수로 장자권을 빼앗았고 그로

74) 정석규, 「구약성서로 읽는 갈등과 화해」 (서울: 한들출판사, 2010), 80.
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인해 불안 두려움을 경험해야 했으며, 에서도 이 갈등을 파괴적인 방법으로 해결하고자 야곱의
생명을 노린다. 야곱은 갈등의 해결 방법은 회피를 선택한다. 외삼촌 라반의 집으로 도망을 간
것이다.75
야곱은 하나님의 섭리인 창세기 25 장 23 절에 따라 “여호와께서 그에게 이르시되 두 국민이 네
태중에 있구나 두 민족이 네 복중에서부터 나누이리라 이 족속이 저 족속보다 강하겠고 큰 자가
어린 자를 섬기리라 하셨더라.” 장자권을 빼앗아 누리게 된다. 그러나 갈등을 둘러싼 괴로운 인생을
살아야만 했다. 나중에 바로 앞에서 그의 인생을 결산하면서 이런 고백을 한다. “야곱이 바로에게
아뢰되 내 나그네 길의 세월이 백삼십 년이니다 내 나이가 얼마 못 되니 우리 조상의 나그네 길에
연조에 미치지 못하나 험악한 세월을 보내었나이다 하고”(창 47:9). 결국 욕심으로 인해 촉발된
갈등은 험악하고 괴로운 인생을 사는 원인이 된 것이다. 결국 갈등 자체는 우리의 인생을 괴롭게
만든다. 야곱과 에서의 사례를 보면 가정이 깨어져 흩어지게 되고 인생을 힘들게 만든다. 그러므로
잠언은 갈등을 피하는 것이 최선의 방법이라고 말한다.76 “다툼을 멀리하는 것이 사람에게 영광이거늘
미련한 자마다 다툼을 일으키느니라”(잠 20:3).
요셉과 형제들 사이의 갈등도 성경에 나오는 형제간의 갈등의 대표적인 사례이다. 야곱은 자신이
사랑했던 라헬의 아들 요셉을 특별히 사랑하여 형제들과 차별하였다(창 37:3). 결국 이 차별은
형제들 사이에 갈등을 초래하게 된다. 문제는 갈등의 처리 방법이 매우 파괴적이었다는 것이다.
형제들은 처음에는 요셉을 죽이려고 하다 르우벤의 만류로 이스마엘 사람들에게 요셉을 노예로
판다(창 37:20-28). 나중에 이 갈등은 요셉의 용서로 인해 갈등이 해결하게 된다(창 45:5). 갈등이
해소되려면 결국 누군가의 용서와 희생이 필요하다. 이것이 하나님께서 그리스도를 통하여 가르쳐
주신 갈등의 극복 방법이다. 결국 그 희생으로 인해 야곱과 그의 가족들은 굶주림에서 구원함을 얻게
된다. 이처럼 갈등의 극복은 사람들을 살리고 회복시키는 결과를 가져온다.

75) 조남홍, 「교회 싸움」50.
76) Kenneth O. Gangel, Samuel A. Canine, 「교회 갈등 이렇게 해결하라」194.
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(3) 부부간의 갈등.
부부간의 갈등의 사례의 대표적인 예는 아브라함과 아내 사라와의 갈등이다. 이 갈등의 원인은
하나님께서 사라의 뱃속에서 태어난 아이를 후사로 만드시겠다는 하나님의 약속(창 15:4)을
신뢰하지 아니한 결과이다. 사라는 아브람에게 하나님의 약속이 이루어지는 것을 더 이상 기다릴 수
없으니 여종에게서 후사를 낳아 후사를 이으라고 한다(창 16:2). 아브람도 사라의 말에 동의하고
하갈을 첩으로 삼아 이스마엘을 잉태하게 된다. 아이를 밴 하갈은 사라를 무시하기 시작했고 이 일로
인해 아브람과 사라는 갈등을 빚게 된다.
이 이야기는 부부간의 갈등이라고 생각할 수 있겠지만 그 원인은 하나님의 약속을 신뢰하지 못한
불순종에서 시작된다. 우리는 아브람과 사라의 갈등의 핵심은 하나님의 약속과 현실의 괴리 속에
오는 갈등이 주된 갈등의 원인임을 알게 된다. 많은 신앙인이 똑같은 갈등 속에 인생을 살아간다.
하나님의 약속을 통한 하나님의 방법이 분명 있음에도 불구하고 현실의 문제 앞에서 하나님의
방법과 인간적인 방법이 충돌하게 된다. 여기서 우리는 갈등의 하게 되고 충돌을 일으키게 된다.

(4) 지도자와 백성 간의 갈등
대표적인 지도자와 백성들의 갈등은 모세와 백성들의 갈등이다. 이스라엘 백성과 모세는 홍해를
건넌 이후부터 시내산에 도착할 때까지 지속적인 갈등을 겪는다. 백성들은 먹을 물과 양식이 없다고
모세에게 대항하기도 하고 광야 생활 동안에 모세는 그 반대자들에게 도전을 받는다.77 특히 민수기
16 장에 보면 고라와 그 동조자들이 모세와 아론을 거슬려 도전한 내용이 나온다(민 16:1-50 ).
하나님께서는 초자연적인 역사를 통하여 이 갈등을 수습하신다. 땅이 갈라져 동조자들인 고라와
동조자들을 삼키게 하시고 또한 여호와께서 불이 나와 분향하는 이백오십 명을 불살라 소멸하신다.
우리는 이처럼 때로는 갈등을 하나님의 적극적인 개입으로 해결될 수 있다는 것을 깨닫게 된다. 즉

77) 정석규, 「구약성서로 읽는 갈등과 화해」221.
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전능하신 하나님은 인생사와 인간의 역사를 지배하실 수 있고 종종 그렇게 하신다. 갈등 상황에서도
마찬가지이다.78
지도자(목회자)들은 때로는 이처럼 권위에 대한 도전을 받기도 하며 이것을 통하여 목회자와
성도들의 갈등으로 들어서게 된다. 때로는 울화가 치밀기도 하고 화가 나서 다 때려치우고 싶은
생각이 들 때도 있을 것이다. 그러나 모세와 백성들 간의 갈등을 해결하시는 하나님의 간섭을
기억해야 할 것이다. 그러므로 감정적인 결정을 하기보다는 갈등을 하나님께 맡기는 것이 필요하다.

(5) 전임자와 후임자의 갈등
전임자와 후임자의 갈등 사례의 대표적인 예는 사울과 다윗의 갈등이다. 이스라엘 초대 왕이었던
사울은 자신의 후임자인 다윗과 갈등 관계의 놓이게 된다. 그 갈등의 원인은 다윗이 골리앗을 죽이고
전쟁에서 승리하고 귀환할 때 여인들은 춤추며 이렇게 노래한다. “여인들이 뛰놀며 노래하여 이르되
사울이 죽인 자는 천천이요 다윗은 만만이로다”(삼상 18:7). 이 노래를 들은 사울은 다윗과 자신이
만만과 천천으로 비교되는 것을 매우 불쾌하게 생각한다. 이런 비교의식 속에 나오는 시기, 질투는
사울과 다윗의 관계를 갈등관계로 만든다.
사울의 갈등 해결 방법은 상대방을 제거하려고 하는 파괴적인 방법이었다. 끊임없이 사울은 다윗을
죽이려고 한다. 악신의 지배 속에 있는 자신의 심리적인 안정을 위해서 수금 타는 자로 다윗을
고용했지만 그는 창으로 다윗을 죽이려고 한다(삼상 18:10-11). 그것뿐만 아니라 계속해서 다윗을
위험에 빠뜨리려고 한다. 자신의 딸을 다윗의 아내로 준다고 하면서 신부의 값으로 블레셋 사람의
포피 백 개를 요구한다. 이는 그를 위험에 빠뜨리려는 심산이었다(삼상 18:25). 그러나 하나님께서는
다윗을 보호하시고 위험에 처할 때마다 건져 주시고 오히려 그의 이름을 높여 주신다(삼상 18:30).

78) Kenneth O. Gangel, Samuel A. Canine, 「교회 갈등 이렇게 해결하라」197.
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우리는 이것을 통하여 악행과 고통스러운 일이 벌어지더라도 하나님이 그분의 주권 아래 궁극적인
통제를 하신다는 사실을 깨닫는다. 합력하여 선을 이루게 하시는 분이 여호와 하나님이신 것을
깨닫는다.79

2) 신약성경에서의 이해(갈등 유형별)

William C. Hill 은 신약성경 내의 갈등을 연구한 자신의 책에서 요한 계시록을 제외한 신약성경 총
7,546 절 중 1,906 절(25%)이 인간관계와 관한 갈등을 다루고, 1,063 절(15%)은 갈등에 대해
신자들에게 주는 교훈을 다루고 있다고 했다.80) 즉 신약성경 중 약 40%가 관계의 갈등에 다루고
있는 것이다.

＜표 1＞ 신약(요한계시록제외)(총 7546 절)에 기록된 대인관계 갈등의 구절과 차지하는 비중80
갈등의 역사적 사실

1,906 절

25.26%

갈등에 대해 신자들에게 주는 교훈

1,063 구절

14.09%

갈등 예측

72 구절

0.95%

갈등과 관련된 용어

2 구절

0.03%

갈등과 관련된 구절 총계

3,043 절

40.33%

(1) 탐욕에 의한 갈등
예수님은 십자가 고난을 앞두고 예루살렘으로 향하고 있을 때 가는 길에 제자들은 갈등하고
다툰다. “누가 크냐”하는 문제 때문에 서로 갈등하고 다툰 것이다. 예수님은 제자들에게 말씀하신다.
“누구든지 첫째가 되고자 하면 뭇사람의 끝이 되며 뭇 사람을 섬기는 자가 되어야 하리라”(마 9:35).

79) Ken Sande, 「화평하게 하는 자」 77.
80) 현유광, 「갈등을 넘는 목회」 23.
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또한 이 갈등에 더해 불을 지핀 제자들이 있다. 세베대의 아들 야고보와 요한이 주님께 예루살렘
성에서 주님께서 왕의 자리에 오르시면 저희를 좌편 자리와 우편 자리에 앉게 해달라는 요구(막
10:37)이다. 결국 다른 제자들도 자신들도 주님을 따랐는데 너희만 높은 자리에 오르려고 하느냐며
서로 다투게 된다.81
그들은 예수님이 고난은 안중에도 없다. 다만 세속적인 욕심이 가득 차서 서로 높은 자리에
오르려고 싸움과 다툼 갈등을 일으키고 있다. 성경은 분명히 말한다. “욕심이 잉태한즉 죄를 낳고
죄가 장성한즉 사망을 낳느니라”(약 1:15). 즉 욕심과 탐욕은 갈등과 다툼을 일으키며 또한 사람들
사이의 관계성을 파괴한다.

(2) 차별에 의한 갈등
예수님의 부활을 목도한 120 명의 성도는 마가의 다락방에서 성령을 받는다. 성령이 임하고 난
이후 베드로의 설교에 삼천 명이 세례를 받는 역사가 나타난다. 그리하여 교회는 금방 많은 사람으로
가득 차게 된다(행 2:41). 또한 초대교회 성도들은 자신의 재산(집, 밭)을 팔아서 가난한 사람들의
대명사인 고아와 과부들에게 나누어 주어 교회는 가난한 자가 없었다고 기록한다(행 4:32-37).
당시 가난한 자들은 교회로부터 14 끼의 해당하는 구제를 받았다. 이는 매일 두 끼씩 다음
금요일이 올 때까지 먹을 수 있는 식량이었다.82
그런데 어느 날 헬라파 과부들이 사도들을 찾아와서 항의한다. 똑같은 과부들인데 유대파의
과부들에게 구제금이 잘 전달되는데 반해 헬라파 과부들에게는 잘 전달이 되지 않는다는
불만이었다(행 6:1-6). 돈도 돈이지만 헬라파 과부들은 차별로 인해 마음을 다쳤고 이것으로 인해
헬라파 과부들과 유대인 과부들 사이에 갈등이 생기고 이 갈등은 교회 전체로 퍼지게 된다.83

81) 방선기, “전체적인 안목으로 갈등을 바라보자,” 「목회와 신학」, 1990 년 5 월호, 41.
82) W. Barclay, The Acts of the Apostle, (Philadelphia: The Westminster Press, 1955), 50.
83) 방선기, “갈등이 있는 교회, 갈등 이긴 목회,” 「목회와 신학」, 1990 년 5 월호, 42.

３５

교회는 이 문제에 대하여 적극적인 해결방안을 내놓는다. 즉 구제를 전담하는 일곱 집사를
선출하여 문제 해결 방안을 내놓음으로 헬라파 과부들의 소리에 귀를 기울인다(행 6:3). 교회의
적극적인 갈등 해결로 인하여 오히려 교회는 부흥하는 계기가 된다(행 6:7).

(3) 이방 선교 문제로 인한 갈등
초기 예루살렘 교회는 유대인이 중심의 교회였기에 배타적 성격이 강했다. 그들의 배타성은 이방인
선교에 대해 부정적인 입장을 취할 수밖에 없었고 결국 세계로의 복음의 확산을 방해하였다. 유대
기독교인들은 이방인에게 복음을 전한다는 것은 관심밖에 일이었다. 심지어 베드로조차도 고넬료
사건이 있기 전까지 이방인 선교에 대해 부정적이고 소극적인 입장이었다.84
일부 그리스도인들이 이방인에게 복음을 전하기 시작했고 이 일로 교회 안에서 이방인 선교로
인한 갈등이 발생한다. 그러나 이 갈등은 하나님의 주권적인 간섭하심으로 인해 갈등이 일단락된다.
그것은 하나님께서 베드로에게 환상을 보여주심으로 하나님의 뜻이 이방인도 구원받은 것임을 알려
주셨고 베드로는 이방인인 고넬료 가정에 복음을 전했고 그들도 성령을 받게 되었기 때문이다.
사도행전 10 장에는 베드로가 경험한 이방인 선교에 관한 이야기가 등장한다. 베드로가 욥바의
시몬의 집에서 머무르고 있을 때였다. 그는 유대인의 관습에 따라 하루 세 번 정해진 시간에
지붕에서 기도하고 있을 때 환상을 보게 된다. 그것은 하늘에서 보자기에 싸인 그릇이 내려오는데
거기에 네발 가진 짐승과 기는 것 공중에 나는 부정한 짐승들 등이 있었다. 하늘에서 잡아먹으라는
음성이 있었지만, 율법을 철저히 지키는 유대인이었기에 그것을 잡아먹을 수 없다고 거절한다. 그때
하늘에서 음성이 들려와 하나님께서 깨끗하다 하신 것을 더럽다고 말하지 말라는 음성을 듣는다(행
10:1-16).
베드로는 처음에는 이 환상이 무엇을 의미하는지 알지 못했다. 그러나 그에게 찾아온 자를
의심하지 말고 따라가라는 성령의 지시를 받고 베드로를 찾아온 백부장 고넬료의 하인을 따라가

84) 노재관, 「초대교회의 갈등과 성장」 111.
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이방인의 집에 들어가 고넬료와 그의 일가친척들에게 예수 그리스도의 죽음과 부활을 복음을
증거한다(행 10:17-23). 이때 그는 이방인에게도 성령이 임함을 목격하게 된다.85
베드로가 이방인의 집에 들어가 머물며 이방인에게 복음을 증거했다는 소식이 예루살렘 교회에
전해지면서 그 후에 베드로가 예루살렘 교회에 올라갔을 때 교회 안에서 베드로의 이방인 선교에
관한 논쟁이 바리새파에 의해 발생한다. 교회 안에 있던 할례받은 유대인들이 베드로를 비난하기
시작한 것이다(행 11:1-2).
베드로는 이방인의 선교가 자신의 독단적인 의지로 한 것이 아니라 성령의 강권적인 지시를 받고
한 것임을 설명한다. 또한 이방인 고넬료의 집에서 복음을 전했을 때 성령께서 모인 자들에게
임하였음을 설명하며 고넬료 집에서 일어난 일을 하나님의 역사이며 하나님의 역사를 막을 수
없었다고 설명한다(행 11:5-17).
베드로의 이런 설명은 유대인 기독교인들의 설득시키기에, 그들의 비난을 잠재우기에 충분했다.
그들은 베드로의 설명을 듣고 난 후 오히려 “하나님께서 이방인들에게도 생명을 얻는 회개를
주셨다.”라고 하나님을 찬양한다(행 11:18).
이 갈등 사건은 오히려 교회의 유익한 결과를 가져온다. 이방인 선교에 대하여 배타적인 입장을
고수해왔던 교회가 하나님의 구원 경륜이 무엇인지 깨닫게 된다. 또한 이방인이건 유대인이건 모두
구원받는 것이 하나님의 뜻이라는 사실을 깨닫게 된다.86
우리는 초대교회의 이 갈등 사건을 통하여 때로는 성령의 역사가 갈등을 잠재우기도 한다는
사실을 우리는 깨닫게 된다. 그러므로 기도하며 갈등 가운데 역사하게 해달라고 우리는 구해야 할
것이다.

85) Ibid., 113.
86) Ibid., 117.
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(4) 분파 문제로 인한 갈등
고린도 교회만큼 갈등이 많았던 교회는 없다. 특히 고린도 교회는 분파로 인해 갈등하고 있음을
고린도전서 1 장을 통해 알 수 있다. 바울은 고린도전서 1 장을 살펴보면 “너희 가운데 분쟁”(고전
1:10-11)이란 표현을 두 번이나 쓰고 있다. 이것을 통하여 고린도 교인들이 파당을 지어 분쟁하고
있다는 사실, 즉 분파 갈등이 있었음을 알 수 있다. 이런 고린도 교회를 향하여 바울 사도는 “같은
마음과 같은 뜻으로 온전히 합하라”(고전 1:10)고 강력히 권면한다.
그들은 인간 지도자를 추종하여 분파를 만든다. 바울파, 아볼로바, 게바파, 그리스도파 4 개의 파가
존재하고 있었는데 분파의 이름이 나타나는 빈도수를 보면 주로 분파의 갈등은 바울을 따르는 자와
아볼로를 따르는 자들의 갈등이 있었다는 것을 알 수 있다.87
바울은 이 갈등을 끝내기 위해서 갈등의 원인을 분명히 짚어내고 있다. 고린도 교회 분파의 갈등의
원인은 그들이 육신에 속한 자로서 사람을 추종한 결과라고 말한다(고전 3:3-4). 그는 사람은 단지
하나님의 사역자일 뿐이라고 강조하며 그리고 아무 육체도 하나님 앞에서 자랑하지 못한다고
말한다(고전 1:29).
바울은 모든 사역자는 단지 하나님 앞에 충성을 다해야 하는 일꾼일 뿐이라고 강조한다(고전 4:12). 사역자들은 모두 하나님의 쓰임 받는 도구일 뿐이요. 진정 그들이 바라보아야 할 이는 사람
사역자가 아닌 하나님이라고 말한다(고전 3:6-7).
고린도 교회의 갈등의 원인은 리더십에 대한 잘못된 이해 때문에 나타난다. 이처럼 때로는 잘 못된
이해들은 갈등을 불러일으키는 요인이 되기도 한다.

(5) 사역자 간의 갈등
신약성경에는 사역자 간의 대표적인 갈등의 이야기가 나온다. 그것은 바울과 바나바의 갈등이다.
사도행전 15 장에 보면 사도 바울과 바나바는 1 차 선교여행을 마치고 제 2 차 선교여행을

87) Ibid., 203.
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계획한다(행 15:36). 그러나 “제 2 차 선교여행 때 사역을 돕는 사역자로 누구를 선택하여 데리고 갈
것인가?” 있어서 의견 충돌이 일어나고 갈등이 발생한다.
바나바는 마가라 하는 요한을 데리고 가자고 하였지만 바울은 절대 불가하다는 입장을 고수한다.
왜냐하면 이미 마가는 제 1 차 전도 여행 시 중도에 포기하고 돌아간 전력이 있기 때문이다(행
13:13). 바울은 1 차 선교 때 선교의 어려움을 이기지 못하고 중도 포기한 마가를 신뢰할 수 없으며
절대로 마가를 제 2 차 여행 때는 함께 동행할 수 없다고 반대한다(행 15:38).
사도행전 15 장에 나오는 사역자 간의 갈등은 서로의 성격적인 성향도 작용한 것이다. 바나바는
그이 이름의 뜻처럼 그는 “위로자”의 성격이 강하다(행 4:36). 기독교를 핍박했던 바울을 넓은
아량의 마음으로 사역자로 천거한 인물도 바로 바나바였다. 그는 다소까지 바울을 찾아가서 안디옥에
데리고 와서 사역자로 세운 인물이다(행 11:26). 반면의 바울 사도의 성격은 강직하고 강한 성격을
가지고 있었다. 그는 예수님의 수 제자였던 베드로의 눈치를 보지 않고 베드로의 잘못한 부분에 대해
과감하게 책망하기까지 한다. 베드로가 이방인과 함께 먹다가 유대인들이 오자 그 할례자를
두려워하여 떠나간 일이 있었는데 바울은 강직하게도 베드로를 향해 책망한다(갈 2:11-12).
이러한 성격이 제 2 차 선교여행을 위한 사역자를 선택하는 데 있어 작용하게 된다. 강직한 성격을
가진 바울은 마가를 받아들일 수 없었다. 그러나 물론 마가가 바나바의 친척 생질이기도 하지만 그는
한 번의 허물을 눈감아 주고 다시 일꾼으로 세우자는 의견이었다.
결국 바울과 바나바는 심히 다투고 서로 갈라서게 된다. 바나바는 마가를 데리고 배를 타고 구브로
지역으로 가고 바울은 실라를 데리고 수리아와 길리기아 땅으로 간다(행 15:39-41). 물론 갈등으로
인해 선교의 잠시 어려움이 있었던 것은 사실이다. 그러나 그들은 결국 갈라져 다른 지역에서
선교함으로 선교의 확장이 이루어지게 된다. 이처럼 때로는 하나님은 갈등을 들어 쓰시기도 한다.
어떤 특정한 사람들은 자기와 다른 성격, 의견을 가진 사람들을 불의, 오류로 몰아붙이거나 자신에
대한 도전으로 받아들일 때 갈등의 문제가 발생한다. 그러나 분명 성격과 의견의 차이가 있을 수
있다. 옳고 그름의 문제가 아닌 다름을 인정하고 서로를 세운다면 오히려 이 다름이 좋은 시너지
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효과를 이루어 낼 수 있을 것이다. 이럴 때 서로 사역을 분리하는 것도 갈등 해결의 좋은 방법일 수
있을 것이다.88

(6) 교리 문제로 인한 갈등
사도행전 15 장에는 교리로 인한 갈등의 문제 대두된다. 바울이 안디옥에서 목회할 때 “유대로부터
온 사람들이 너희가 모세의 율법대로 할례를 받지 아니하면 능히 구원을 얻지 못한다고
가르친다”(행 15:1). 평소에 믿음으로만 구원을 얻는다고 이신칭의(以信稱義)를 주장하던 바울과
바나바와 이들과의 다툼과 변론이 일어나게 된다(행 15:2).
결국 “구원의 전제 조건으로 할례를 행해야 하는가?”에 관한 문제를 해결하기 위해 안디옥 교회는
바울과 바나바를 임명하여 예루살렘에 있는 사도들과 장로들과 논의하도록 파송한다(행 15:2).
“구원을 받는 데 있어 할례가 필수적인가?”에 대한 교리의 논쟁으로 인해 처음으로 예루살렘에서
공의회가 열린다. 예루살렘의 도착한 바울과 바나바는 할례받지 아니한 이방인들에게 나타난
하나님의 놀라운 역사와 기적을 보고한다. 그런데도 여전히 바리새파 그리스도인들은 구원을 위한
조건으로 할례를 주장한다. 그래서 사도들과 장로들은 특별회의를 소집하게 된다. 예루살렘
공의회이다. 이 회의의 계속된 논쟁에서 결론은 나지 않았다. 그러나 침묵을 지키던 베드로가 일어나
고넬료의 가정이 믿음으로 구원받고 성령이 임한 이야기를 한다(행 15:7-11). 특히 베드로는
“믿음으로 그들의 마음을 깨끗이 하사 그들이나 우리나 차별하지 아니하셨느니라”(행 15:9)고
말한다. 베드로의 말은 유대인들을 설득시키기에 충분했고 결론적으로 할례는 구원의 조건이 될 수
없다는 결론에 이른다(행 15:28).
다만 야고보의 의견대로 더러운 우상과 음행 그리고 목매어 죽인 짐승과 피를 멀리하라고
지도한다(행 15:20).

88) 박혜성, 「교회 내 갈등」 45-6.
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할례에 관한 교리의 갈등은 대화와 소통으로 해결되었고 이 갈등의 해결로 인해서 안디옥교회와
예루살렘교회는 더욱더 이방 선교에 매진하게 되는 결과를 가져왔으며 교회 사이에 더욱 결속이
이루어졌다.

3. 갈등의 신학적 이해

1) 신학적 원인
우리의 마음 혹은 다른 사람과의 관계에서 나타나는 갈등의 원인에 대해 성경은 다음과 같이
4 가지를 이야기한다. 첫째 인간의 죄성 둘째 발전과 성장의 욕구 셋째 인간의 유한성 넷째 사단의
궤계이다.89

(1) 인간의 죄성
죄로 인한 아담은 하나님을 비난하고 피하고 숨는다. 그것뿐만 아니라 죄에 대한 책임을 “내 살
중의 살이요 내 뼈 중에 뼈다.”라고 고백했던 자신의 아내에게 전가한다. 즉 죄의 결과로 하나님과의
갈등, 아내와의 갈등이 발생한다.90
죄로 인해서 인간은 자신의 유익을 위해 이웃을 이용한다. 이러한 죄성의 결과는 아담의 후손
모두에게 나타난다. 대부분 갈등의 상황은 자신의 죄와 허물, 실수를 인정하지 않는 데서 온다. 죄의
결과로 서로를 비난했던 아담과 하와의 모습이다. 정작 죄는 자신이 지었음에도 불구하고 하나님을
비난하는 인간의 모습이다. 자신의 죄가 드러나도 상대방이 먼저 죄를 자백하고 무릎을 꿇고
들어오지 않는 한 절대로 자신의 죄를 인정하지 않으려고 하는 인간의 뻔뻔함 하나님의 영광보다는

89) 현유광, 「목사와 갈등」 81.
90) Ibid., 81-2.
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자신의 체면, 이웃의 유익을 구하기보다는 자신의 권리를 더 추구하는 인간의 죄성에 기인한
모습이다. 이러한 죄성이 갈등을 유발하고 갈등의 문제 해결을 어렵게 만든다.91

(2) 발전과 성장의 욕구
인간의 죄성은 갈등을 유발한다. 그러나 죄성만이 갈등의 원인이라고 말할 수는 없다. 사람의 발전
욕구와 성장 욕구 또한 갈등의 원인이 될 수 있다. 교회 안의 갈등은 대부분 교회의 관심이 없는
사람들로부터 생기지 않는다. 교회에 대한 관심이 많아서 교회의 발전과 성장을 기대하는
사람들로부터 대부분 갈등이 생긴다. 예를 들면 교회의 발전과 성장을 위해서 목회 활동에 대한
요구나 건의를 한다. 안타깝게도 목회자들이 이것을 자신에 대한 공격으로 해석하고 받아들인다.
그러한 사람들에게 반감을 품으면 그것이 갈등 관계로 발전하는 것이다. 물론 비판과 공격을
목적으로 삼는 사람들도 있다. 그러나 대부분의 사람은 목사를 돕고자 하며 교회를 사랑하는
사람들이다. 따라서 목사는 그들을 목회 동역자로 삼기 위해서 과민반응보다는 이러한 요구에 대해
건설적인 방향에서 그들의 이야기를 들어주고 수용해야 할 것이다.92
갈등이 인간의 죄성에서만 비롯된다고 하면 우리는 갈등에 대해 비관적으로만 해석할 수밖에 없는
것이다. 그러나 분명 갈등의 원인 중에는 성장과 발전에 대한 인간의 관심과 욕구로 인한 것도 있다.
성경을 예를 들면 우리가 하나님을 기쁘시게 하는 사람으로 살려고 작정한다면 우리는 필연적으로
내적 갈등을 겪을 수밖에 없다. “오호라 나는 곤고한 사람이로다”(롬 7:24). 이처럼 발전과 성장의
욕구는 때로는 갈등을 야기한다.93

91) 현유광, 「목사와 갈등」 82.
92) Ibid., 84.
93) Ibid., 85.
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(3) 인간의 유한성
하나님은 무한한 존재이시지만 사람은 유한한 존재이다. 모든 것에 한계성을 가진다. 이
한계성에서 사람은 필연적으로 갈등을 가지게 된다. 인간의 유한성은 때로는 신체적으로 정신적으로
피로를 느끼게 한다. 이때 신경이 날카로워지고 공격적으로 되며 갈등을 유발할 수 있다.94
민수기 20 장에 보면 이스라엘 백성들이 물이 없어 모세와 아론을 원망하는 사건이 나온다. 모세는
온유함이 지면에서 모든 사람보다 더했던 사람이다(민 12:3). 이스라엘 백성들이 하나님을 원망하여
징계 속에 있을 때에도 모세는 이스라엘 백성들을 위해 도고하며 기도했던 인물이다. 그러나
이때만큼은 참을 수가 없었나 보다 아마 이스라엘 백성들을 이끌면서 그들의 변함없는 불순종의
모습을 보면서 지쳤던 것 같다. 인간적인 한계가 온 것이다. 그때 모세는 지팡이로 반석을 두 번
쳐서 하나님의 거룩하심을 드러내지 못해서 가나안 땅에 들어가지 못하는 결과 낳게 된다(민 20:1013). 모세의 심리적 탈진, 육체적 피로가 갈등을 심화 시키고 해결하지 못하는 결과를 가져왔다.95

(4) 사단의 궤계
베드로 사도는 “사단은 두루 다니면 삼킬 자를 찾는다”(벧전 5:8)고 말한다. 교회가 잘 성장하고
평안하다가 목사에 대한 오해와 불신이 갑자기 싹트고 싸움과 분쟁이 교인들 사이에 일어나는
경우가 있다. 특별한 까닭이 없이 불화가 생긴다면 그 배후에서 사단이 작용한다고 할 수 있다.
사단은 때로는 광명한 천사로 가장하여 교회에 침투한다. 그리고 갈등을 유발하고 서로 다투고
싸우게 만든다.96
그러므로 어떤 면에서 갈등은 영적인 싸움이라고 말할 수 있다. 그래서 성경은 우리에게 전신
갑주를 입으라고 권면한다. “마귀의 간계를 능히 대적하기 위하여 하나님의 전신 갑주를 입으라
우리의 씨름은 혈과 육을 상대하는 것이 아니요 통치자들과 권세들과 이 어둠의 세상 주관자들과

94) 현유광, 「목사와 갈등」 87.
95) Ibid., 88.
96) Ibids.

４３

하늘에 있는 악의 영들을 상대함이라 그러므로 하나님의 전신 갑주를 취하라 이는 악한 날에 너희가
능히 대적하고 모든 일을 행한 후에 서기 위함이라”(엡 6:10-13).
이러한 갈등 상황에서 목사와 성도들은 하나님께 기도로 나아가야 한다. 그리고 성령의 도우심을
구해야 할 것이다.

2) 하나님 나라의 구현
교회의 갈등 관리 목적은 교회가 하나(unity)되므로 효과적인 사역(effectiveness)을 통해서
하나님의 나라를 이 땅에 구현하는 것이 갈등 관리의 목적이라고 할 수 있다. 그러므로 성경은
“평안의 매는 줄로 성령이 하나되게 하신 것을 힘써 지키라”(엡 4:3)고 한다. 교회가 하나 되지
못하면 효과적인 주님의 주신 구령의 사명을 이룰 수 없다. 또한 갈등을 관리하지 못하여 교회의
분쟁과 싸움이 일어난다면 교회는 세상 사람들의 조롱과 비난을 면치 못할 것이다.97
교회가 갈등을 잘 관리할 때 교회는 그리스도의 뜻 효과적으로 잘 수행하게 되며 하나님의 나라를
이 땅에서 확장 시켜 나갈 수 있다. 성도들이 싸우고 분쟁하면 교회는 약화된다. 전도의 문이 막히고
교회는 세상의 빛과 소금이 아니라 교회는 세상의 암적인 존재가 되고 말 것이다. 누구도 이런
교회가 전하는 복음을 절대로 신뢰하지 않을 것이다.98
교회의 갈등관리 목표는 하나님 나라의 비전을 추구하는 데 있다. 하나 됨을 지키게 하여 서로
사랑하며 섬기도록 함으로써 주님께서 이 땅을 떠나시면서 교회에 위임하신 사명을 효과적으로
이루게 하는 데 있다. 교회가 하나님의 나라를 세상에 보여줄 때 하나님의 이름이 영광 받으시며 그
이름이 거룩히 여김을 받게 된다.99

97) 현유광, 「갈등을 넘는 목회」 27.
98) Ibids.
99) Ibid., 28-9.
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3) 관계의 회복
죄로 인해서 하나님과 인간은 갈등하게 되고 관계는 깨어지게 된다. “오직 너희 죄악이 너희와
하나님 사이를 갈라 놓았고 너희 죄가 그의 얼굴을 가리어서 너희에게서 듣지 않으시게
함이니라”(사 59:2). 이처럼 죄는 갈등을 유발하고 갈등은 반드시 관계성의 깨어짐을 가져온다. 그
대표적인 예가 아담과 하와가 죄를 범함으로 인해 그들은 갈등하게 되고 그들의 관계는 깨어진다.
“내 뻐중의 뼈요 살중의 살이라”고 고백했던 관계가 서로에게 책임을 전가하며 그 관계는 깨어지게
된다. 죄는 관계의 깨어짐의 결과를 가져온다는 원리를 우리는 발견할 수 있게 된다.
성경은 갈등으로 인해 관계가 깨어진 하나님과 인간 사이를 중재하기 위해서 예수 그리스도를 이
땅에 보내셔서 십자가로 인간과 하나님 사이의 막힌 담을 허무셔서 하나님과 우리 사이의 화평을
이루셔서 갈등 가운데 깨어진 관계를 회복시키셨다(엡 2:14). 그러므로 어찌 보면 구원은 개인과
하나님의 깨진 관계를 죄의 용서로 회복하는 것이다.100
우리를 구원하신 주님은 우리에게 이렇게 살라고 명령한다. 갈등을 극복하고 사랑으로 하나 되어
서로의 관계를 회복하여 화평하라고 말씀하신다. “모든 사람과 더불어 화평함과 거룩함을 따르라
이것이 없이는 아무도 주를 보지 못하리라”(히 12:14). 구원의 은혜받은 자들은 갈등에 지지 않고
승리하여 화평을 이루어 서로의 관계를 회복해야 한다. 즉 예수의 제자도를 지향하는 교회와
성도들은 갈등을 해결해서 관계 회복으로 나아가야 한다.101

4) 사랑으로 하나 됨.
고린도 교회는 은사가 많았던 교회다. 그러나 바울 사도는 고린도 교회 성도들에게 “더욱 큰
은사를 사모하라”(고전 12:31)라고 말한다. 그러면서 고린도전서 13 장에서 사랑의 은사를
이야기한다. 사도 바울은 은사 중에서 사랑의 은사를 최고의 은사로 제시하였다.

100) Owen C. Thomas, Introduction to Theology, 「요점 조직신학」, 이재정 역 (서울: 대한기독교서회, 1999), 284-5.
101) G. Douglass Lewis, Meeting the moment, (Nashville: Abingdon, 1997), 27-8.
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심지어 사도 바울은 예언, 방언, 지식, 어떤 기적을 행해도 사랑이 없으면 소리 나는 구리와
울리는 꽹과리에 불과하다(고전 13:1-2)고 말한다. 왜 바울은 이렇게 사랑의 은사를 강조하고
있는가? 그 이유는 고린도 교회가 갈등의 깊은 수렁에 빠져 있었기 때문이다(고전 1:11). 고린도
교회 성도들에게 “사랑으로 분쟁 없이 같은 마음과 같은 뜻으로 온전히 합하라”라고 권면한다.
사랑의 은사는 갈등 가운데 있던 고린도 교회가 갈등을 극복하고 이겨내며 고린도 교회의 성숙과
성장을 끌어내기 위한 방법이었다.102
예수 그리스도가 하나님과 인간 사이에 갈등을 해결한 방법도 십자가 사랑이었다. “우리가 아직
죄인 되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을
확증하셨느니라”(롬 5:8). 그러므로 인간 사이에 갈등을 극복하고 하나 될 수 있는 방법도 사랑이다.
에베소서 4 장은 “모든 겸손과 온유로 하고 오래 참음으로 사랑 가운데서 서로 용납하고 평안의
매는 줄로 성령이 하나되게 하신 것을 힘써 지키라”(엡 4:2-3)고 한다. 성경은 분명 사랑이 갈등을
이기고 극복하는 방법으로 제시하고 있다. 십자가에서 예수님은 우리의 죄를 용서하고 용납하심으로
하나님과 우리의 갈등을 해결하셨다.
그러므로 그리스도의 몸 된 교회는 갈등 가운데에서도 성경의 가르침을 중심으로 사랑과 화해와
연합, 그리고 평화를 이루기 위해 하나 됨을 힘써야 할 것이다.

4. 갈등의 역사적 이해(갈등 유형을 중심으로)

1) 성상 숭배 문제
중세 교회는 오랜 갈등으로 인한 교회의 분리를 가져온다. 1054 년 동, 서방 교회는 둘로 갈라서고
만다. 두 교회의 분열에 일조를 한 것이 8-9 세기에 있었던 성상 숭배 문제이다. 성상에 대한 논쟁은
두 파로 나누어졌다. 한편은 성상 파괴주의자들이었고 한편은 성상 옹호론자들이었다. 성상
파괴주의자들을 대변하는 아이카노클래즘(Iconnoclasm)은 ‘파괴’란 뜻으로 교회 안에 있는 형상 그림

102) 장종현 외, 「사도 바울」 (천안: 천안대학교출판부, 1999), 280.
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그리고 어떤 숭배의 대상들을 파괴하고 제거하는 운동이다. 이들을 성상 폐지론자라고 부른다.
반면에 성상 옹호론자들을 대변하는 아이카노클래스터(Iconoclaster)는 성상이나 모형과 그림을
숭배하는 것이 신앙의 도움이 된다고 주장하는 성상 지지자들이다.103
성상 숭배의 정당성을 주장하는 대표적인 사람은 다마스커스의 성 요한 (Johannes of

Damaskus)으로 불리우는 6 세기 동방교회의 한 교부다. 그는 성육신하신 후에는 하나님의
형상을 만들어 숭배할 수 있다고 주장한다. 특히 글자들을 알지 못하는 문맹자들에게 상에 새기어
그것들을 간결하게 기억하도록 하는 것을 승인하셨다고 주장한다. 성인 상의 경우 그들의 용감한
행동들은 우리를 충동하여 용감하게 하고 그들의 용맹을 본받고 모방하게 하고 하나님을 영화롭게
한다고 주장한다.104
성상 파괴론 자의 대표적인 사람은 콘스탄티노스 5 세이다. 그는 그림 반대 정책을 내놓는다. 그는
성상 숭배는 제 2 의 계명을 어기는 행위이며 그것을 반대하는 것이 황제로서 해야 할 신적
소명이라고 생각하였다.105 그리스도는 비 물질적인 본성과 물질적인 본성으로 분리 불가한 통일을
이루고 한 인격인데 어떻게 그림으로 그릴 수 있느냐고 주장한다. 그리고 그리스도 안에 신전 본성은
비 한계적이기에 기술할 수 없다고 주장한다. 또한 그리스도의 인성만 그리면 그리스도의 육에
독자적 위 격을 부여하는 것이기에 허용될 수 없다고 주장한다.106
물론 동·서방 교회의 갈등은 한 가지 원인이 아니라 여러 가지 원인이 복합적으로 나타난다.
그러나 성상의 문제의 양 교회의 가장 중요한 이슈 중의 하나였다. 결국 양 교회는 1054 년 서로
파문장을 발부하며 로마 가톨릭 교회와 그리스 정교회로 서로 다른 길을 가게 된다.

103) 가남현, “교회 성장 저해요소로서 목회자와 교인간의 갈등문제 해결방안에 관한 연구” (박사학위논문, Reformed Theological
Seminary, 2005), 3.1.
104) 서철원, 「교리사」547-8.
105) 가남현, “교회 성장 저해요소로서 목회자와 교인간의 갈등문제 해결방안에 관한 연구” (박사학위논문, Reformed Theological
Seminary, 2005), 3.1.
106) Ibid., 550-1.
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2) 세속화 문제
종교 개혁 시대의 갈등은 세속화 문제였다. 절대 권력은 부패한다는 말이 있듯이 절대 권력을 가진
교황은 부패의 길, 세속화의 길을 가게 된다. 그는 권모술수와 정치적 조작에 깊이 관여했으며
거대한 성당을 짓기 위해서 자금을 확보하려고 면죄부를 판매하게 된다. 이러한 부패한 교회를
개혁하기 위해서 나선 이들이 있다. 그 대표적인 독일의 Martin Luther 와 프랑스의 John Calvin 같은
이들이었다. Martin Luther 는 Wittenberg 성당 문에 95 개의 반박문을 게재하므로 종교개혁의 포문을
연다. 하지만 로마 가톨릭은 그의 외침을 무시할 뿐만 아니라 Martin Luther 를 파면하고 죽이려고
한다.107

John Calvin 은 그의 저서 기독교강요를 통하여 중세 가톨릭교회의 오류들을 개혁하려고 했다.
그러나 오히려 카톨릭 교회는 수많은 개신교인을 박해하고 학살한다. 이 일로 수많은 개신교인은
신앙의 자유를 찾아 대서양을 건너 신대륙으로 이주한다.
처음부터 Martin Luther 는 교회를 분리할 생각은 아니었다. 그러나 세속화의 길을 가고 있는 로마
가톨릭과 함께 갈 수는 없는 상황이었다. 그러므로 자연스럽게 로마 가톨릭교회와 개신교가 분리되게
된다. 결국, 로마 가톨릭교회의 세속화와 그에 따른 회개 없는 오만함이 교회를 분열시키는 결과를
가져온다.108
결국, 정치권력이 교회를 타락시켜 교회를 세속의 종교가 되게 하였다. 종교개혁의 요구는 벌써
준비가 되어 있었다. 오늘날도 교회가 세속화의 길을 가게 된다면 갈등은 필연적으로 일어나게 될
것이다. 누군가의 제 2 의 종교개혁의 요구를 하게 될 것이기 때문이다. 그러므로 교회의 세속화는
교회가 다시 한번 분열할 여지를 남겨두는 것이다.

107) 김성식, 「루터: 루터의 삶과 철학 그리고 신앙」 (파주: 한울엠플러스, 2017), 180.
108) Ibids.
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3) 에큐메니컬(W.C.C.) 운동
1952 년 고려파가 신사참배 문제로 1953 년 기장이 성경관의 문제로 한국장로교는 두 번의 교단
분립을 하게 된다. 이들이 나뉜 후 적어도 겉으로는 한국장로교는 평온한 것처럼 보였지만 다시 한번
그들은 W.C.C. 논쟁에 휘말리게 된다. 그것은 세계교회협의회(W.C.C.: World Council of Church)가
신학적으로 정통적인 입장에서 벗어났다는 소식이 들려온 것이다. 한국장로교회는 진상을 파악하기
위해서 1954 년 미국 일리노이주 에번스턴에서 열리는 제 2 차 W.C.C. 총회에 두 사람을 파견한다.
명신홍과 김현정이었다. 한국교회는 이들에게 W.C.C. 신학적 입장과 성격을 정확히 파악해서 보고해
줄 것을 요청하였다.109
문제는 명신홍과 김현정의 두 사람의 보고가 달랐다. 김현정 목사는 W.C.C. 운동에 동조하는
긍정적인 시각을 가졌고 반면 명신홍 목사의 의견은 W.C.C. 운동이 신학적으로 문제가 있다는
의견이었다.110
이 두 사람의 의견에 따라 한국교회에 의견도 둘로 나누어지게 된다. 먼저 세계 신학의 조류와
맥을 같이하고 이들과 유대를 강화해야 한다는 의견을 가진 이들은 한국교회가 이제는 세계
교회협의체인 W.C.C.에 적극 참여하여 배워야 한다고 주장한다. 즉 그들은 W.C.C.를 찬성하는
입장이었다. 반면에 W.C.C.의 반대 측의 주장은 이 단체가 교회의 일치가 아닌 교회의 연합을
꾀하고 있는 단체이며 연합을 위해서 신학적인 선을 없애는 위험한 단체로 규정한다. 또한 이 단체는
용공적인 성향까지 가지고 있는 공산주의 지지자들이라고 생각했다.111

W.C.C.가 신학적인 면에서 너무 자유주의적이고 용공적이고 로마 가톨릭교회적이므로 반
에큐메니컬 측은 복음주의 협의회(NAE. : National Association of Evangelicals)와 함께한다. NAE 는

109) 박용규, 「한국기독교회사 2」 969-70.
110) Ibid., 971.
111) Ibids.
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성경의 무오성, 동정녀 탄생, 대속의 죽음, 육체의 부활 기적의 역사 등 전통적인 신학적인 면을
견지하고 있었기 때문이다.112
이러한 신학적인 갈등으로 인해 한국장로교는 1956 년 9 월 제 41 회 총회에서 에큐메니컬 운동에
대해 찬반 논란을 벌인 끝에 좀 더 연구하여 총회에 보고하게 하자고 결정하고 연구위원 8 명을
선정했다. 박형룡, 박병훈, 황은균, 정규오, 한경직, 전필순, 유호준, 안광국 등이 연구위원들이었다.
앞에 네 사람은 에큐메니컬 운동에 반대 측에 섰던 자들이었고 뒤에 네 사람은 찬성하는
자들이었다. 이처럼 한국장로교회는 에큐메니컬 운동에 관해 첨예하게 대립하고 있었다.113
결국 한국장로교회는 W.C.C.를 반대하는 측이 서울 승동교회(합동)에서 총회를 개최하고 W.C.C.를
찬성하는 측이 연동교회(통합)에서 총회를 개최함으로 고려파 분립과 기장의 분립에 이어 다시 한번
교단 분립을 하게 된다.

112) 박용규, 「한국기독교회사 2」 972.
113) Ibid., 985.

제 3 장
한국교회 내의 갈등 유형

1. 내부적 요소

1) 목회관과 목회 리더십의 충돌
모든 갈등은 지도자의 문제라는 말이 있다. 교회 안에서도 예외는 아니다. 교회 안에서 겪는
갈등의 유형 중 대표적인 것은 목회자의 목회관과 목회 리더십의 충돌이다. Shelley 는 목회자의
리더십에는 다윗과 솔로몬의 사역과 같은 목회자의 모델이 있다고 말한다. 다윗과 같은 전사(a

warrior)로서의 목회관을 가진 목회자와 성전 건축자(a temple builder)의 목회관을 가진 목회자
모델들이 있다고 말한다. 이 두 모델 중 한쪽에 치우친 목회자와 회중이 서로 맞지 않고 조화되지
않을 때 교회 갈등은 잠복하여 있다가 어느 결정적인 시기에 교회 갈등은 분출되고 만다.114
목회의 모델은 목양, 제사장, 군사, 봉건, 비즈니스, 진단자, 의사, 종, 변화, 셀 모델 등이 있다고
한다. 이러한 목회 모델들은 현대 목회관의 다변화와 맞물리면서 교회가 큰 갈등과 소용돌이에
휘말릴 수 있다. 회중의 성격, 교회의 다양성에 따라 충돌 가능성이 있기 때문이다.115
특히 현대교회의 평신도 신학이 보편화되면서 목회자가 전통적으로 가지고 있던 하나의 정상
리더십 구조가 도전을 받으면서 교회는 갈등에 휩싸이는 원인이 된다. 목회자의 왕의 리더십(king

leadership)이 종의 리더십(servant leadership)과 조화되지 못한 머리 십(headship)이 성도들과 혹은
장로들과 충돌하는 경우 갈등이 발생한다.

114) 안은찬, “교회갈등의 원인에 관한 연구 1,” 「신학지남」, 83 권 2 호 (2016 년 가을): 265-96.
115) Ibid., 265-96.
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또한 목회자의 성격(personality)은 교회 갈등의 중요한 요소 중의 하나이다. 교회 갈등의 중심에는
목회자의 도덕적 가치와 태도, 목회에 대한 자세가 문제가 된다(딤전 3:1-16, 5:17-25). 목회자와
교회 지도자들의 미성숙한 인격, 부실한 목양 관계, 진실하지 못한 목회 태도, 성실성 상실 그리고
소명감 부족은 그리스도를 나타내기를 바라는 회중의 욕구에 부응하지 못할 때 교회 갈등의 잠재적
원인이 된다.116
일산에 있는 ISS 교회는 갈등으로 인해 안수집사 30 명이 교회를 떠나는 사태가 발생한다.
담임목사의 교회 운영 방침에 불만이 있던 안수집사들은 담임목사에게 교회 운영을 주먹구구식으로
무질서하게 운영하지 말고 정관을 만들어 정관대로 운영하자고 건의를 하였다. 투표 결과 90%
이상이 정관 제정에 찬성하였다. 통과 후 안수집사회는 2004 년 5 월 정관 초안을 작성하여
담임목사에게 제출한다. 그러나 여기에 담임목사의 임기제가 들어 있었고 담임목사는 2005 년
8 월까지 정관을 제정하겠다고 약속하였지만, 차일피일 미루다가 2005 년 12 월 갑작스럽게 교회
정관을 제정하지 않겠다고 선언한다.117
안수집사들이 정관 제정의 필요성을 느낀 것은 담임목사의 재정의 운영 때문이었다고 한다.
담임목사는 교인들이 헌금한 십일조의 10 분의 1 을 마음대로 사용하는 제도를 검토했다가 제직의
반발로 무산되기도 하였다고 한다. 갈등은 봉합되지 못했고 결국 안수집사 30 명이 교회를 떠나게
되는 상황이 발생했다.118
이처럼 목회자의 목회관과 목회 리더십이 당회와 혹은 중직, 회중들과 충돌을 가져온다. 그러므로
목회를 하는 데 있어서 바른 리더십과 건강한 목회관은 매우 중요하다. 물론 왕의 리더십(king

leadership)이 있어야 하지만 동시에 종의 리더십(servant leadership)을 갖춰서 교회의 리더의 역할을

116) Ibids.
117) 이승구, “목사가 싫으면 교인이 떠나라?” ［온라인자료］, http://www.newsnjoy.or.kr/news/articleView.html?idxno=14816,
2020 년 2 월 8 일 접속.
118) Ibids.
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잘 감당해야 할 것이다. 또한 성경적인 목회관이 중요하다고 할 것이다. 회중들의 공감을 얻을 수
있는 목회관은 성경적인 목회관이 유일할 것이다.

2) 설교문제
“평신도들이 목회자를 어떻게 바라보는가?”에 대한 ‘목회와 신학’에서 임미영 씨가 설문을 조사한
결과 이 가운데 45%가 말씀 선포자로서 목회자 상을 제시하였다. 인격자인 목회자가 36%, 제자
양육자로서의 목회자가 6.2%, 리더로서의 목회자가 4.5%, 구제사업자로서의 목회자가 2.2%,
전도자로서의 목회자는 0.8%였다. 즉 평신도들이 바라보는 일반적인 목회자 상은 말씀의 종으로
인식하고 있었다. 교단별로의 통계도 다르지 않다. 모든 교단의 일반 성도들이 바라보는 목회자 상의
1 위는 모두가 말씀 선포자로서의 목회자 상이었다. 장로교 44.3%, 감리교 49%, 성결교 52.5%,
오순절 40.6%, 침례교 44%로 나타났다.119
목회자는 설교자이다. 특히 개신교는 설교가 예배의 중심이다. 한국교회 목사들만큼 설교를 많이
하는 목사들은 어디에도 없다. 새벽예배, 수요예배, 금요 심야 예배, 주일 오전 예배, 주일 오후 예배,
물론 교회마다 차이는 있을 수 있지만 대부분 많은 한국교회 목사들은 설교의 중압감 속에서 목회를
한다.120
종교개혁의 정신이나 원리인 오직 말씀으로 정신에 입각한다면 성경의 권위를 으뜸으로 여기며
말씀의 선포와 교훈이 가장 강력한 은혜받는 길임을 우리는 부인할 수 없다. 그러나 목회자의 설교는
언제 어디서나 모든 청중에게 감화를 주는 것은 아니다. 설교 준비나 화술이 늘 성공적일 수 없고
또한 청중의 지식과 교양이 다양하므로 청중의 설교 평가도 일률적일 수 없다. 수십 년 목회를 해온
목회자들도 강단에 설 때마다 긴장감을 느낀다. 그러므로 설교는 하면 할수록 어렵다는 것이

119) 임미영, “평신도 1,000 명을 통해 본 한국교회 목회자상,” 「목회와 신학」, 1999 년 6 월호, 265-96.
120) 임택진, “갈등없는 목회, 바른 목회,” 「목회와 신학」, 1990 년 5 월호, 75.
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설교자들의 공통적인 생각과 감정이다. 목회자가 설교한 후에 전하여야 할 말씀을 전했다는 뿌듯함
보다 언제나 후회의 감정이 존재한다.121
평신도들이 이렇게 설교에 관심을 가지고 또한 목회자들이 이렇게 설교의 중압감을 느끼고 있다면
이 문제로 인해 갈등도 쉽게 나타나게 된다.
성도들이 교회를 떠나는 이유 중에 1 위는 독재자와 같은 목회자의 권위 의식 때문이라고
응답했고 두 번째가 성도들의 말씀에 대한 갈증 해소 부족을 꼽았다. 성도들은 목회자들이 말씀에
근거하여 기본에 충실한 설교를 하지 않으며 세상 이야기를 너무 한다고 말한다. 또한 사생활에 대한
이야기를 너무 많이 하며 설교의 깊이가 없다고 말한다. 목회자의 설교가 기복적이고 강단에서 사회
권력에 편승하는 말을 하므로 은혜가 안 된다고 이야기한다. 교인들의 교육 수준과 지적 수준이
높아졌는데도 아직도 옛날 방식으로 설교한다고 목회자의 자질을 이야기한다. 결국 성도들이 교회를
떠나는 원인이 되었다는 것은 설교 문제가 교회 내의 심각한 갈등의 요인이었다는 것을 알 수
있다.122
또한 설교 문제가 교회의 갈등의 원인이 된 경우가 설교의 표절 문제이다. 교회가 크고 작건 간에
요즘 설교의 도용 시비가 교회 내에서 심각한 문제로 대두되고 있다. 목회자들의 설교 표절 문제는
오늘의 문제가 아니라 예전부터 있었던 문제이다. 그러나 예전에는 교인들의 의식 수준이 높지
않았기 때문에 문제로 삼지 않았다.123
사이버상에 인터넷 설교가 올라오는 인터넷의 발달은 목회 환경에 많은 변화를 가져왔다. 온라인상
설교자료를 제공하는 곳이 20 곳이 넘는다. 몇 번의 클릭으로 설교 준비를 끝내는 시대가 된
것이다.124

121) Ibids.
122) 임성빈, “사람들이 교회를 떠나는 6 가지” ［온라인자료］, https://www.cricum.org/7, 2020 년 2 월 8 일 접속.
123) 장성현, “목회자 90% 이상이 설교표절” ［온라인자료］, http://www.newsnjoy.or.kr/news/articleView.html?idxno=197452,
2020 년 2 월 8 일 접속.
124) Ibids.
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설교 표절 문제 때문에 교회가 분쟁으로 이어진 교회가 적지 않다. ㅇ 교회, ㅅ 교회, ㄷ 교회
교인들이 담임목사 지지 측과 반대 측으로 갈라지게 되었다. 양측은 똑같은 설교를 듣고 서로 다른
반응을 보였다. 담임목사 지지 측은 하나님의 말씀이라며 믿음으로 받아들이자고 하였고 반대파는
설교 표절로 인한 도둑질이라고 한다.125
ㅇ 교회 같은 경우는 2012 년 말 노회에 담임목사 위임 해제 청원을 낸다. 그러나 노회는 표절
문제는 교단 헌법상 위임 해제 사유가 아니라며 3 개월 감봉 처분만을 결정했다. 그러나 교인들은
담임목사의 사임을 주장한다.126
교회 내의 설교 문제는 갈등의 요인이 될 수 있다. 목사 자신의 내적 갈등의 원인뿐만 아니라
이것이 표절이라는 윤리적인 문제가 대두된다면 교회는 이 갈등으로 인해 분쟁에 휘말리게 될
수밖에 없다.

3) 목회 구조의 제도화에 따른 정책결정과 수용의 문제.
현대사회는 다원화된 사회이며 관료사회, 조직사회이다. 이차집단 관계가 중심이 되며 복잡하게
분업화되고 전문직과 서비스직이 발달한 산업사회 형태를 띠게 된다. 이러한 사회의 흐름을 따라
교회도 제도화되기 시작하였다. 교회 조직이 제도화되면서 교회는 점점 대형화되기 시작한다. 교회의
대형화로 인해 성도들끼리의 상호작용이 점점 어려워지고 다양성이 증가하면서 정책 결정에 공통된
결정에 쉽게 도달하기 어렵다.127
교회가 제도화되면 구조적 갈등이 내재하게 된다. 교회의 제도화는 관료주의화를 초래한다.
관료주의에 있어 신앙 관리는 점점 행정적으로 된다. 또한 관료주의화는 합리적 경제화(rational

125) 장성현, “설교표절한 목사, 갈라선 교인들” ［온라인자료］,

https://www.newsnjoy.or.kr/news/articleView.html?idxno=196947, 2020 년 2 월 8 일 접속.
126) Ibids.
127) 이원규, “한국교회의 목회구조가 만들어 내고 있는 목회적 갈등,” 「목회와 신학」, 1999 년 10 월호, 82.
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economizing)를 추구하게 된다. 즉 교회 조직의 운영에는 재화가 더 많이 필요하게 되고 목회자는
헌금을 강조하게 될 수밖에 없다. 이것은 교인들에게 적지 않은 부담을 준다.128
관료주의화의 특징은 더욱 큰 통제, 더 많은 계획, 정교한 조직 프로그램이 요구되므로 기독교의
본질적인 가치에 대한 충성보다는 교회 유지나 멤버십 확장에 대한 것이 평가 기준이 되어 이것이
성공 여부를 결정한다. 특별히 관료주의화는 ‘지배-종속’이라는 확고하게 배열된 직책 체계를 만들어
내며 이것은 권력의 중앙집권화(centralization)가 이루어지며 그 결과로 결정이 소수의 손에
집중된다. 문제는 목회자는 권력의 중앙집권화를 원하지만, 성도들은 권력의
분권화(decentralization)를 원하다는 것이다. 즉 교인들 가운데서는 교회 정책 결정이나 시행에
있어서 개입하고 참여하기 원하는 자들이 증가하고 있다. 따라서 중앙집권화와 분권화의 대립적인
교회 내 권력 구조는 충분한 갈등의 소지가 될 수 있으며 교회를 어려움에 부닥치게 할 수 있다.
특히 성도들은 교회 정책이나 결정이나 수행 과정에서 소외감을 느낄 때 목회자에 대한 불만이
쌓이기 시작한다. 이러한 목회 구조적 문제 때문에 갈등이 야기될 수 있다는 것이다.129
교회개혁실천연대 내 교회문제상담연구소는 한국교회 내 구조적 문제가 무엇인지 상담 결과를
발표하였다. 그중에 재정의 전횡이 22.2%로 차지했고 그다음이 20.4%로 담임목사의 독단적
운영이었다. 즉 한국교회의 교회 내 의사결정 구조에서 담임목사의 영향력이 여전히 크다는 것을 알
수 있다. 그러나 교인들은 그 의사결정에 본인들도 참여하기를 원한다. 여기에 교회 내 의사결정
구조는 갈등을 일으킬 충분한 소지가 있는 것이다.130

128) Ibid., 83.
129) Ibid., 83-4.
130) 이병왕, “교회상담 살펴보니 ‘담임목사의 전횡이 가장 문제” ［온라인자료］,
http://www.dangdangnews.com/news/articleView.html?idxno=25877, 2020 년 2 월 8 일 접속.

５６

4) 재정 문제
사람이 모이면 당연히 돈이 모이게 되고 그런 곳에는 갈등이 일어날 소지가 크다. 교회도 사람이
모이고 헌금이 모이는 곳이다. 갈등의 요소가 늘 도사리고 있다. 재정 문제는 교회 내의 가장 큰
갈등 요소이다. 그러므로 교회는 재정의 투명성을 확보해야 한다. 이를 위해서 예산과 결산에 관해
비밀주의를 탈피하고 교회의 모든 예산과 그 집행에 대해 모든 회중이 알 수 있어야 한다. 특히 교회
재정을 개인적으로 운용해서는 안 된다. 즉 공공성을 확보해야 한다. 꼭 정기적으로 제직회를 거쳐서
재정의 투명성을 알리는 것이 중요하다. 교회가 재정에 대한 신뢰를 얻지 못하면 목회자와 리더십에
대해 불신이 쌓이게 되고 이것이 갈등으로 분출될 수 있는 것이다.131
2019 년도 교회 분쟁의 주원인은 담임목사의 독단적인 교회 재정 및 행정 운영이었다. 이에 반해
교인들은 투명한 교회를 이뤄가려는 의지가 높아진 것으로 나타났다. 교회개혁실천연대 부설
교회문제상담소는 ‘2019 년 상담 통계 및 분석 보고’를 발표했다. 2019 년 한 해 동안 교회 분쟁으로
인해 교회문제상담소에 도움을 요청한 교회는 총 89 곳이었다. 분쟁의 1 위가 28%로 담임목사의
재정 전횡이었다. 상담자들은 “교회 분쟁의 상당 부분은 담임목사가 공동의회나 제직회를 거치지
않고 교회 재정을 사용하는 것에서 비롯됐다. 또한 당회와 장로들이 담임목사의 전횡을 막지 않고
동조하면서 분쟁을 유발했다.”라고 토로한다. 대부분 상담을 해온 평신도들은 30-50 대 연령층의
교인들이다. 이들은 민주시민 의식을 갖고 교회와 목회자를 바라보는 세대들이다. 재정에서도
민주적이고 투명한 운명을 요구하고 있다.132
서울 K 교회는 연말정산 과정에서 교인들이 헌금한 명세와 연말정산 시 교회에서 준 자료가
일치하지 않아 이를 확인하는 과정에서 6000 만 원 넘는 돈을 횡령한 사실이 밝혀진 것이다. 어느

131) 전병금, “윤리적 측면에서 본 목회자와 교회재정” ［온라인자료］,
http://www.churchr.or.kr/news/articleView.html?idxno=4866, 2020 년 2 월 8 일 접속.
132) 박민균, “분쟁 주요인 재정문제, 성도 교회운영 관심 높아졌다” ［온라인자료］,
https://www.kidok.com/news/articleView.html?idxno=205052, 2020 년 2 월 8 일 접속.
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집사가 1000 만 원을 헌금했는데 담임목사는 100 만 원만 교회에 입금하고 나머지는 자신의 통장에
넣은 것이다.133
서울 C 교회는 주차장 매입 건으로 30 억 원의 대출이 필요해서 당회에서 결의하였는데 액수를
기재하지 않을뿐더러 일반 성도들은 이 사실을 모르고 있었다. 담임목사는 필요한 금액보다 더 많은
금액을 대출받았고 나머지 돈을 펀드에 투자한 것이다. 이것을 교인이 알게 되었고 담임목사에게
문제를 제기하여 담임목사는 원금과 이익금을 교회에 반환하였다.134
교회 내 갈등의 주요 원인 중 하나는 재정의 문제이다. 예전과 같이 교회는 주먹구구식의 재정
운영이 되어서는 안 된다. 특히 담임목사 한 사람이 재정을 운영하는 형태는 지양되어야 할 것이다.

5) 목회윤리 문제

Patrick Johnstone 과 Jason Mandryk 은 한국교회의 문제점 중 하나가 윤리적 가르침의 소홀이라고
말한다. 성경적 진리가 사회 주체에 적용되지 못하고 낮은 윤리적 기준에 머물고 있다는 것이다.135
특히 한국교회 목회자 윤리 위원회는 목회자의 도덕적 해이가 한국교회의 위기를 가속화하고
있다고 지적하며 성경에서 말하는 교회 공동체 일꾼의 자격은 ‘영성’과 ‘도덕성’이라며 목회자의
도덕성 회복이 시급하다고 주장한다.136
한국교회의 목회자의 윤리 문제로 인해서 한국교회는 사회의 신뢰를 얻지 못하고 있다. 또한
교회의 내부적인 갈등에 휩싸이기도 한다. 기독교윤리실천운동이 2018 년 3 월 국민 1,000 명을
대상으로 조사한 설문조사 결과 목회자를 불신한다고 답한 사람은 50.2%나 됐다고 한다. 즉
목회자의 윤리 문제는 목회자의 불신으로 이어지고 또한 목회자의 불신은 곧장 기독교 전체에 대한

133) 김종미, “교회 재정, 투명의지와 구조적 장치 모두필요” ［온라인자료］,
http://www.newsnjoy.or.kr/news/articleView.html?idxno=194248, 2020 년 2 월 8 일 접속.
134) Ibids.
135) Patrick Johnstone, and Jason Mandryk, Operation World, (Harrisonburg, VA: Donnelley & Sons, 2006), 388.
136) 이미영, “교회지도자 도덕성 회복 시급” ［온라인자료］, https://www.kidok.com/news/articleView.html?idxno=110447 ,
2020 년 2 월 9 일 접속.
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불신으로 이어질 수밖에 없다. 기독교윤리실천운동의 조사에 따르면 개신교를 신뢰한다는 사람은
18.9%에 불과하다고 한다.137
‘목회와 신학’에서 김도완 씨가 1,000 명의 신학생에게 ‘오늘날 한국교회의 목회자들에게 가장
부족한 측면은 무엇이라고 보십니까?’라는 질문에 대해 도덕성(33.8%)이 1 위를 차지하였다. 이처럼
한국교회 목회자들에게 가장 시급하게 개선되어야 할 부분이 도덕성과 윤리의식으로 나타났다.138
목회자 윤리 문제에 대두되고 있는 이슈적인 문제는 물질 문제, 성 문제, 목회 세습 문제가 요즘
화제로 대두되고 있다.

(1) 돈 문제
교회 내에서 갈등의 문제로 대두되고 있는 목회자의 윤리 문제 중의 하나는 돈에 관한 문제이다.
특히 대형교회 목회자들의 은퇴할 때 받는 수 억 원대의 퇴직금은 관행이 돼 버렸다.
기독교윤리연구소장 이상원(총신대 교수)은 “교회의 부패와 타락의 중심에는 항상 성직자와 관련된
돈의 문제가 자리 잡고 있다.”라고 말하면서 “현재 성직자와 관련된 돈 문제를 둘러싼 잘못된 관행이
한국 교계의 전반에 걸쳐서 나타나고 있다.”고 지적한다. 돈과 관련해서 일부 목회자들이 잘못된
관행에 빠지는 이유는 목회자들이 마음속에 욕심과 탐심을 다스리지 못한 결과라고 말한다. 또한
교회의 생명력과 성도들을 바른 신앙의 길로 지도하기 위해서는 반드시 돈 문제를 극복해야 한다고
말한다.139

137) 황인호, “목회자들의 도덕적 실패가 위기 불렀다” ［온라인자료］, http://m.kmib.co.kr/view.asp?arcid=0012530559,
2020 년 2 월 9 일 접속.
138) 김도완, “1000 명의 신학생들을 통해 본 목회자상,” 「목회와 신학」, 1999 년 5 월호, 96.
139) 황윤정, “교회 타락에는 성직자 돈 문제 있었다” ［온라인자료］, https://www.yna.co.kr/view/AKR20111007196200005 ,
2020 년 2 월 9 일 접속.
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손인식은 “돈은 목회자에게 있어 가장 필요한 실탄이 될 수도 있지만 동시에 목사의 등에 꽂히는
가장 무서운 칼날이 될 수가 있다.”라고 말한다. 그러므로 재정관리에 있어 정직과 투명성을
강조한다. “교회 재정을 낭비하고 착복하고 오용하고 과용하는 실수를 해서는 안 된다.”라고 한다.140
교회 내의 돈 문제는 목회자의 윤리 문제로써 만의 문제는 아니다. 권사 수백만 원, 장로 수천만
원이라는 말이 있듯이 개신교 장로 권사가 되기 위해서는 수백만 원 수천만 원을 교회에 납부하는
구조적 관행도 교회의 갈등의 원인이 되기도 한다.141

J 교회는 담임목사가 돈을 횡령했다는 이유로 분란을 겪었다. 이 교회는 담임목사를 지지하는
측과 반대하는 측이 갈등을 봉합하지 않은 채 서로 다른 노회에 가입돼 분쟁을 겪었다.

Y 교회도

원로 목사와 장남이 주식을 가치보다 높은 가격에 매입해 교회에 130 여억 원대 손해를 입히고,
50 억 원대 이익을 챙긴 혐의로 징역형을 선고받아 교회는 한차례 큰 갈등을 겪었다.142

(2) 성(性) 문제
목회자가 목회에 있어 성공을 거둔 이후 조심해야 하는 부분이 바로 성 문제다. 종종 교회가
부흥되고 교인들이 늘면 스캔들에 빠지는 경우가 있다. 물론 규모가 작은 교회라고 해서 예외는
아니다. 그 이유는 목회자는 그 교회의 크기와 상관없이 목회자로서 권위와 힘이 있기 때문이다.
또한 교인들은 목사를 신뢰하기 때문에 때로는 상담을 통하여 감정적으로 가까워지면서 잘못된
관계로 발전되는 경우가 있다.143
목회자의 역할 중에 가장 큰 역할은 성도들의 문제를 상담하고 그들의 어려움을 돌보고 이해해
주는 자애로운 역할이다. 그러므로 이러한 역할의 특성상 여성도들은 목회자에게 쉽게 매료된다.

140) 손인식, “목사들이 조심해야 할 유혹 3 가지-돈과 명예, 그리고 이성” ［온라인자료］,

https://usaamen.net/bbs/board.php?bo_table=data&wr_id=3880&sca=%ED%99%94%EC%A0%9C&page=1 , 2020 년 2 월 9 일
접속.
141) Ibids.
142) 유종환, “욕망에 눈이 먼 교회분쟁, 한국교회 이미지 실추의 원흉” ［온라인자료］,
http://www.cknews.co.kr/news/articleView.html?idxno=6145, 2020 년 2 월 9 일 접속.
143) 홍인종, “목회자와 사모가 겪는 갈등, 무엇이 문제인가,” 「목회와 신학」, 1999 년 5 월호, 78.
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그러므로 목회자는 유혹과 타락에 많이 노출되어 있다. 실질적으로 목회자와 상담하는 여성 중에
2∼4%는 목회자에게 순수하지 못한 동기로 접근하는 경우가 있다.144
그러므로 목회자가 영적으로 둔감하거나 자신을 적정하게 조절할 수 있는 조절력이 없을 때 즉
성격적, 심리적 취약성을 갖거나 어린 시절 성적인 유혹에 노출되었거나 사모와의 감정적인 결합이
결핍되어 있을 때 목회자는 이러한 성적 유혹에 빠지기 쉽다. 그러나 목회자의 성적 타락은 용인될
수 없으며 목회자 당사자가 그 책임을 져야 한다. 또한 이러한 성적인 문제로 인해 교회는 갈등과
내홍을 겪어 교회가 힘을 잃고 교회로서의 역할을 감당하지 못하는 경우가 비일비재하다.145
홍보연(전 기독교 여성상담소 국장)은 “1998 년 7 월부터 2005 년 10 월까지 목회자 관련 성폭력이
108 건이었다고 한다. 평균적으로 한 달에 한두 건은 성폭력에 대한 상담이 들어왔다고 한다.”
안산의 A 목사는 2006 년 성추행 사건으로 출교까지 당하였으나 다시 복권되었다. 그러나 다시
성추행 논란과 공부방 어린이 성추행 건으로 항소심서 징역 2 년 6 개월형을 선고받았다. B 목사는
자신이 주례 선 신부와 10 년 동안 불륜 관계를 맺기도 하였다.146
경기도 용인의 명 설교자로 알려진 ㅅ 목사는 담임목사에서 해직 처리되었다. 그 이유는 ㅅ 목사가
기혼인 A 성도와 부적절한 관계를 지속해 온 것이다. ㅅ 목사는 사임했으나 교인들은 받아들이지
않았다. 그가 사임했을 경우 자동으로 원로 목사가 될 가능성이 있기에 교회는 갑론을박의 논쟁이
이어졌고 교회는 ㅅ 목사를 해직 처리하였다.147

144) 홍인종, “목회자 윤리-성문제” ［온라인자료］, http://www.churchr.or.kr/news/articleView.html?idxno=363 ,
2020 년 2 월 9 일 접속.
145) Ibids.
146) Ibids.
147) 이은혜, “갑자기 해직된 명설교자, 알고보니 성(性)문제” ［온라인자료］,
http://www.newsnjoy.or.kr/news/articleView.html?idxno=213934, 2020 년 2 월 10 일 접속.
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(3) 목회 세습 문제
한국교회의 대표적인 대형교회 M 교회의 목회 세습을 교단에서 인정하였다. 한국교회 목회자
윤리위원회, 한국기독교 목회자 협의회와 새문안교회는 “M 교회 세습 인정, 교회를 세상의
조롱거리로 만들었다.”고 비판하였다.148
김영한(기독교학술원 원장)은 “목회 대물림은 과거에도 그리고 지금도 하나님께서 사용하시는
직분의 등용 방편 중에 하나.”라고 말한다. 그런 점에서 목회 세습에 과도한 적대행위나 발언을 하는
것은 문제라고 지적한다. 그러나 대형교회 목회 세습은 권력과 재정권 때문에 문제가 될 소지가
있다고 덧붙였다.149
김균진은 모세가 비록 가나안 땅에 들어가지 못했지만 자신의 아들이라도 대신 들어가서 통치권을
행사해야 한다고 자신의 욕심을 주장할 수 있었으나 그는 욕심을 버리고 하나님의 뜻을 우선시하여
‘눈의 아들 여호수아’를 후계자로 세웠고 결국 모세가 존경을 받는 것은 자기의 모든 인간적인
권리를 포기한 데 있다고 말한다. 김균진은 어떤 정상적인 법적 방법과 절차를 통해 이루어졌더라도
대형교회의 세습은 하나님이 뜻이 아니라고 주장한다.

“인간적 미련과 욕심에서 해방된 깨끗한

인격의 소유자라면, 자기의 후임 목회자를 선출하는 과정에서 자기의 아들을 애초부터 배제해야 할
것”이라고 한다.150
이승구(합동신학대학원 교수)는 한국교회 담임목사직 세습에 함의된 문제는 “혈연의 끈을 갖고
어떤 유리함을 얻으려 하는 것”이라고 말한다.151
교회를 민주주의적으로 운영하려는 30∼50 대 교인들은 이러한 재산 권력의 대물림을 반대하며
교회들은 이러한 문제로 인해 몸살을 앓고 있는 것이 사실이다.

148) 김한수, “명성교회 세습 인정… 교회 조롱거리 만든 부끄러운 굴복이다” ［온라인자료］,
https://news.chosun.com/site/data/html_dir/2019/10/18/2019101800225.html, 2020 년 2 월 10 일 접속.
149) 김진영, “목회세습은 성경적으로 바람직한가?” ［온라인자료］, https://www.christiantoday.co.kr/news/317778,
2020 년 2 월 10 일 접속.
150) Ibids.
151) 황인호, “교회 세습은 자리뿐 아니라 재산 권력까지 대물림돼 문제” ［온라인자료］,
http://m.kmib.co.kr/view.asp?arcid=0924034891, 2020 년 2 월 10 일 접속.
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6) 예배당 건축 문제
교회 성장은 외형적 성장과 내면적 성장이 있다. 외형적 성장이라고 함은 수적 성장과 또한 이로
인한 예배당의 건축이다. 교회가 수적으로 증가하면 교육, 봉사, 선교, 친교를 위한 시설이 필요하다.
여기에는 부작용이 따른다. 목회자와 온 교인들은 예배당을 건축하기 위해 대지 매입, 건물 건축에
집중하느라 때로는 교인들의 영적 성장과 건설에는 등한시하게 된다.152
이러한 부작용으로 한국교회는 보이지 않는 성전을 건축하는 교회가 되어야 한다는 목소리가
높아지고 있다. 그리하여 많은 교회가 예배당을 짓는 대신 학교 강당을 빌려서 예배를 드리고 교회
건물을 임대해서 쓰는 경우가 점점 많아지고 있다. 예배당 건축보다는 좀 더 교회의 본질적인 일에
집중하고 사역하자는 취지이다. ㄴ 교회 같은 경우에는 예배당 건축을 하지 않고 학교 강당을
임대해서 쓰고 또한 그래도 교회 건물 공간이 부족하여지자 분립 개척을 교회의 모토로 삼았다.153
예배당 건축의 부작용 중의 하나가 교회가 예산이 충분히 확보되지 않은 상태에서 교인들에게
대출해서 헌금하라고 헌금을 강요하는 것이다. 모교회는 교회가 대출을 적극적으로 알선하고 있다.
교인들의 자발적인 헌금이 아닌 강요에 의한 헌금을 요구하고 있다.154
이러한 무리한 교회 건축으로 인해서 갈등과 내홍을 겪는 한국교회가 많다. 최근 동탄, 용인 등에
파산한 교회들이 많아지고 또한 심지어 개신교 교회 건물들이 가톨릭 성당으로 넘어가는 사례도
빈번하게 일어나고 있다. 실제로 광진구 자양동 M 교회는 당시 시가 250 억 원의 광진구에서 제일
큰 교회 건물을 지었으나 재정적인 어려움으로 교회 건물이 경매로 넘어갔다.155

152) 림인식, “목회자의 갈등, 해소될 수 있다,” 「목회와 신학」, 1990 년 5 월호, 101.
153) 김동호, “보이지 않는 성전을 건축하는 교회” ［온라인자료］, http://www.newspower.co.kr/sub_read.html?uid=6949,
2020 년 2 월 10 일 접속.
154) 박신, “대출해서 교회건축 헌금하는 것이 성경적인가요?” ［온라인자료］, http://whyjesusonly.com/questionok/23766,
2020 년 2 월 10 일 접속.
155) “무리한 교회건축의 문제” ［온라인자료］,

https://m.blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=skytaste&logNo=220307836776&proxyReferer=https:%2F%2Fwww.google.co
m%2F, 2020 년 2 월 11 일 접속.
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모 교회는 성전 건축을 위해서 땅을 샀다. 현 예배 장소는 전세로 세 들어 있었다. 지금 있는
장소도 나쁘지는 않지만, 전세로 있는 것보다는 낫다는 생각으로 부지를 매입하였다. 건축을
준비하던 중 두 그룹의 대치 현상이 나타났다. 지금 사용하고 있는 건물도 괜찮은데 왜 굳이 새
건물에 성도들의 귀한 헌금을 써야 하느냐 건축할 돈이 있으면 선교와 구제에 더 힘을 쏟아야
한다는 주장이 대두되었다. 성전 건축에 부정적인 모습을 많이 보아온 소수의 교인들 주장은 점차로
번져서 건축위원회는 건축계획을 완성하고도 두 그룹의 갈등과 대립 속에서 건축을 더 진행할 수
없게 되었을 뿐만 아니라 성도들은 교회를 떠나기 시작했다.156
예배당 건축 때문에 교회가 든든히 서기보다는 갈등에 놓이게 되는 경우가 많아지자 한국교회
안팎에서 성경에서 말하는 교회론을 정립하자는 의견과 예배당 건축에 대한 자성의 목소리가
높아지고 있다.

7) 세대갈등, 문화차이
한국교회의 위기 신호 가운데 하나가 젊은이들의 이탈이다. 교회는 세대의 단절이라는 위기 상황을
맞고 있다. 그만큼 교회는 세대갈등을 극복하지 못하고 있다. 세대 간 차이는 분명히 존재한다.
왜냐하면 기성세대와 신세대는 성장 배경이 다르다. 즉 경제적 여건이나 사회환경이 다른 상황에서
성장했다. 전쟁을 경험한 세대, 보릿고개를 경험한 세대와 그렇지 못한 세대 즉 경제적 궁핍을
모르는 세대 간의 세대 차이는 있을 수밖에 없다.157
문제는 교회 내에서도 이 세대갈등은 사회 못지않게 존재한다는 것이다. 젊은 세대는 기성세대를
이해하지 못하고 기성세대 또한 젊은 세대를 이해하지 못한다. 생각, 말, 문자, 생활방식이 전부

156) 김상복, “교인과의 갈등과 목회자 리더십,” 「목회와 신학」, 1990 년 10 월호, 89.
157) 김경원, “기독교 시각에서 본 세대갈등과 양극화 대안” ［온라인자료］,
http://www.churchr.or.kr/news/articleView.html?idxno=3837, 2020 년 2 월 11 일 접속.
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다르다. 문제는 서로 이해하려는 노력, 대화와 소통보다는 서로를 밀어내기 바쁘다. 젊은 세대는
기성세대를 꼰대라고 밀어내고 기성세대는 젊은 세대를 훈계하고 야단치기 바쁘다.158
특별히 한국교회의 상황에서 볼 때 목회자들은 보수적 성향을 띠는 기성세대들과 새로운 변화를
시도하며 추구하는 젊은 세대들 사이에 서 있다. 열린 예배, 젊은이 예배 등의 문화가 교회에 깊숙이
들어와 있다. 열린 예배가 시작되었을 때에 목회자들은 젊은 세대의 변화 요구에 부응하기 위해 열린
예배로의 전환을 시도할 때 문화적 충돌로 인해 기성세대와 젊은 세대의 갈등이 빚어지는 경우가
많았다.159
김경원은 기성세대와 젊은 세대의 갈등을 극복하기 위해서는 소통이 중요하다고 주장한다. 특히
기성세대가 권위 의식을 내려놓고 젊은 세대의 이야기에 귀를 기울여야 한다고 한다. 그리고
기성세대는 고정관념을 버려야 한다고 한다. 세대는 바뀌고 또한 문화도 변했다. 다만 변화의 속도가
너무나 빨라 기성세대가 따라가기 힘들다. 그러나 기성세대는 고정관념을 깨고 틀린 것이 아니라
다름을 인정해야 한다. 과거 교회 내의 기타(Guitar)가 예배의 악기로 쓰이는 것에 대해 대부분
부정적인 생각을 가졌다. 그러나 지금은 전기기타(Electric guitar)에 드럼(Drum)까지 예배의 악기로
쓰이고 있다. 이것은 틀림의 문제가 아니다 진리의 문제가 아니고 구원의 문제가 아니고 생활이나
문화, 삶의 양식의 문제이다. 그러므로 기성세대는 고정관념을 내려놓고 젊은이들의 말을 들어야
한다.160
교회에서는 특히 찬양 문화의 세대별 차이가 심각하다. 학생들이나 청년들은 복음성가, CCM, 워
십 찬양, 심지어는 힙합 찬양까지 선호한다. 그들은 이런 찬양에는 익숙해 있지만, 찬송가는 거의
모른다. 반면 몇 십 년 동안 찬송가에만 익숙해 온 50 대 이상 장년층들은 아직도 이런 젊은이들이
선호하는 찬양이 낯설다. 심한 경우에는 교회에 맞지 않는 세상 음악이라고까지 생각한다. 이러한

158) Ibids.
159) 박혜성, 「교회 내 갈등」 37-8.
160) 김경원, “기독교 시각에서 본 세대갈등과 양극화 대안” ［온라인자료］,
http://www.churchr.or.kr/news/articleView.html?idxno=3837, 2020 년 2 월 11 일 접속.
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찬양문화에 대한 ‘세대 차이’는 사회적으로는 다양성으로 이해되기도 하지만 교회 공동체 내에서는
갈등을 유발하여 공동체성을 잃게 하는 요인으로 작용할 수 있고 또한 이 갈등으로 인해 젊은이들이
교회를 이탈하는 상황이 발생할 수 있다.161
이천진(영란여자정보산업고등학교 교목)은 “어른들이 찬송가를 선호하는 것처럼 젊은이들이

CCM 을 좋아하는 것도 똑같은 것”이라며 “찬송가가 성경이 아닌 바에야 다 같은 찬양인데 옳고
틀리고를 판단하거나 17, 18 세기의 노래를 고집할 필요는 없다.”라고 주장한다.162
‘2019 문화선교콘퍼런스’ 대표강연자들은 “다음 세대가 호흡할 수 있는 교회 문화로 그들과
소통해야 교회 내의 세대갈등을 극복하고 교회는 미래지향적 교회로 나아갈 수 있다.”라고 주장한다.
기성세대와 젊은 세대의 갈등은 가치관의 갈등이다. 교회에 출석하는 사람들은 개인이 지닌
가치관이 그 교회와 맞기 때문에 특정 교회에 출석한다.163 젊은 세대들은 새롭고 다른 경험과
가치관을 가지고 교회에 들어온다. 예를 들면 그들은 전통보다는 진정한 관계성에 가치를 둔다.
이러한 젊은 세대들의 가치관에 귀를 기울여 주지 않는다면 한국교회는 향후 20 년을 존재하기
어렵다. 성경에서 말하는 가치관이 아닌 다음에야 세대의 문화와 경험에 따른 가치관이라면 상대방의
가치관을 존중해 주고 세대의 가치관보다는 더 높은 성경에서 말하는 가치관에 좀 더 집중하는 것이
이러한 세대갈등과 문화적 차이를 극복하는 방법이 될 것이다.164

161) 조민우, “교회 찬양문화도 ‘세대차이’” ［온라인자료］, http://www.kmctimes.com/news/articleView.html?idxno=17650,
2020 년 2 월 11 일 접속.
162) Ibids.
163) Schawchuck, Norman and Roger Heuser, Managing the Congregation, (Nashville: Abingdon, 1986), 258.
164) 양병모, “교회갈등의 주요 원인과 특성,” 「복음과 실천」, 2006 년 37 집: 332.
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2. 외부적 요소

1) 지역주민과의 문제
교회는 지역사회 안에 존재한다. 그러므로 교회당이 있는 지역의 변화에 영향을 받는다. 그런데
교회 지도자들이 지역의 변화를 이해하고 그 변화에 적절하게 대처하지 못한다면 갈등이 교회
안팎에서 일어나게 된다.165
특히 교회는 좋은 교회라는 인상을 심어야 지역을 전도하는데 용이하며 또한 지역의 사람들이
출석하게 될 것이다. 예를 들면 좋은 교회라는 소문이 나면 주차 문제나 교회당을 증축하는 일에
있어서 주민들과 큰 갈등을 겪지 않을 것이다. 그러나 교인들이 서로 싸우며 나쁜 소문이 지역사회에
퍼지면 주민들은 조그마한 일에도 트집을 잡으며 갈등과 문제를 일으키게 된다.166
교회는 신앙공동체로서의 정체성을 분명히 해야 한다. 그러나 세상과의 관계에서 사회적
공동선(common good)에 관심을 두고 적극적으로 지역사회와 함께해야 한다. 즉 주님께서 말씀하신
“하나님을 사랑하고 이웃을 내 몸같이 사랑하라.”라는 말씀에 적극적으로 실천하고 순종하는
공동체가 되어야 한다.167
그런 의미에서 교회 공간을 지역사회에 전적 혹은 일부분을 개방해 지역사회와 열심히 소통하고
있는 교회들이 있다. 용인제일교회는 글로리 센터를 건축설계를 하면서부터 지역사회에 교회 공간을
개방할 것을 염두에 두고 교회 건축을 시행하였다. 2019 년 11 월 29 일 문화시설과 체육시설,
주차공간 등을 용인시민과 공유하는 내용의 업무협약을 용인시와 맺었다.168
안타깝게도 도시교회가 지역에서 나오는 사람들의 비율이 비교적 낮다. 따라서 교회와 지역주민
사이에 좋은 관계를 갖지 못하는 악순환이 반복된다. 그러나 교회는 community church 가 되어야

165) 현유광, 「목사와 갈등」 172.

166) Ibid., 173-4.
167) 임성빈, “교회와 지역 공동체-교회 공간 개방에 대한 목회 신학적 토대,”「목회와 신학」, 2015 년 7 월호, 50.
168) 함승태, “용인제일교회, 문화체육시설개방” ［온라인자료］,
http://www.yongin21.co.kr/news/articleView.html?idxno=62890, 2020 년 2 월 11 일 접속.
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한다. 지역사회와의 갈등을 미연에 방지하고 지역 주민들을 그리스도에게로 인도하는 일에 관심을
가지고 최대한 노력하여야 한다.169

2) 이단의 침투 문제
한국교회의 이단으로 인한 피해 사례는 여러 가지가 있다. 첫째는 이단들의 포교 활동에 성도들이
미혹되는 직접적인 피해와 그 가족의 파괴 현상, 둘째는 이단이 교회에 침투하여 교회 안에 갈등을
조장하여 교회를 분열시켜 교회를 무너뜨리는 경우이다. 셋째는 이단들의 사회적 비행들이 마치
한국교회의 치부인 양 오인되는 부정적인 현상이다. 예를 들면 세월호 사건, 구원파의 박옥수의 암
치료제 ‘또별’ 사건 등으로 한국교회 전체가 피해를 보았다. 특히 이단들의 성범죄가 한국교회의
목회자 비행으로 오인되기도 하였다.170
특별히 두 번째 피해는 심각하다. 신천지 이단의 경우 기존 교회를 강탈하기 위해서 자신의 신분을
위장하고 교회에 침투한다. 기성교회 침투를 교리적으로 마태복음 7 장 15 절을 근거로 “양을 이리
가운데 보내는 것”이라고 주장한다. 이들은 교회에 침투하여 교회에 갈등과 문제를 일으켜 목회자와
교인들을 분쟁하게 하고 결국 교회를 접수한다. 이것을 그들은 ‘산 옮기기’ ‘가나안 정복’이라고
부른다.171
신천지 이단의 정통교회 침투(가나안 정복, 산 옮기기)를 통한 포교 방식은 그 과정에서 기존 교회
내 성도들을 반목과 갈등으로 밀어 넣고 사역자를 폭행하기도 하며 교회를 심각하게 파괴한다.

A

씨는 가정문제로 심각한 고민에 빠진다. 몇 달 전부터 교회에 새로 부임한 목사의 설교에 대해
아내가 비난을 시작한 것이다. 그 상태가 심해지더니 결국 교회를 옮기자고 다그치기 시작한 것이다.
어느 주일 예배 시간에 A 씨는 상상도 할 수 없는 광경을 목격하게 된다. 아내가 교회에 침투한

169) 현유광, 「목사와 갈등」 173-4.
170) 이덕술, “이단으로 피해보는 한국교회” ［온라인자료］, http://www.kidok.com/news/articleView.html?idxno=89257 ,
2020 년 2 월 11 일 접속.
171) 허호익, “신천지의 기만적 교회 침투 전략” ［온라인자료］,

http://www.kjbansuk.or.kr/xe/index.php?mid=m68&document_srl=6746 , 2020 년 2 월 11 일 접속.
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신천지 교인들 사이에서 담임목사의 설교 시간에 강단을 향하여 큰 소리로 “회개하세요 목사님
구원은 신천지 교주(이만희 목사를 지칭)만을 통해 이뤄집니다.”라고 소리치며 예배를 방해한 것이다.
그 사건이 있고 난 한 달 뒤 A 씨가 출석하는 교회는 내부적인 갈등에 휩싸이게 된다. 담임목사의
퇴임을 요구하는 교인들과 거부하는 측으로 나뉘어 극심한 혼란에 빠졌다.172
한국교회의 교묘한 이단의 정통교회 침투는 교회 갈등의 중요한 외부적 요인으로 대두되었다.
한국교회는 갈등을 미리 방지하기 위해 이단의 경계성과 교인들의 이단에 대한 교육을 더욱더
강화해 나가야 할 것이다.

172) 한정석, “이단 신천지에 신음하는 한국교회” ［온라인자료］,
http://www.futurekorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=20153, 2020 년 2 월 12 일 접속.

제 4 장
교회 갈등 해결 방안을 위한 설문조사(Survey)
세광교회를 중심으로

1. 설문 조사의 목적과 절차

1) 설문의 목적
본 설문은 47 년의 역사를 가진 세광교회 교인들의 교회 갈등에 대한 인식을 조사하고 또한 교회
내의 갈등의 대표적인 대상과 원인이 무엇인가 분석하고 그 해결 방안을 모색하고자 한다. 이 설문을
통하여 앞으로의 목회 사역에 적용하고 갈등을 잘 해결하여 교회의 미래 성장 발전에 도움이 되고자
한다. 또한 갈등 상황에 놓여 있는 한국교회 목회자들에게 도움을 주고자 한다.

2) 연구 대상자
본 연구의 대상은 세광교회 등록한 교인으로서 5 년 이상 세광교회 출석한 교인들을 대상으로
광고 시간을 통해 자발적으로 설문에 참여하고자 하는 교인들이었다. 조사에 참여한 응답자 수는
자발적으로 설문조사에 동의한 52 명이 참여하였고 회수된 설문지 중 답변이 부실한 응답지 6 부를
제외하고 총 46 부의 설문지가 분석 자료로 활용되었다. 연구 대상의 일반적인 배경은 표와 같다.
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＜표 2 ＞ 인구사회학적 영역
전체 빈도 (N)

백분율(%)

46

100%

남성

21

46.6%

여성

24

53.4%

소 계

45

100.0%

20-29 세

3

6.5%

30-39 세

3

6.5%

40-49 세

11

23.9%

50-59 세

4

8.7%

60 세이상

25

54.3%

소 계

46

99.9%

5-10 년

1

2.2%

11-15 년

2

4.3%

16-20 년

6

13.0%

21 년이상

37

80.4%

소 계

46

99.9%

장로

5

12.5%

권사

11

27.5%

안수집사

8

20.0%

집사

12

30.0%

성도

4

10.0%

소 계

40

100.0%

사례수

성별

연령별

신앙연수

직분

3) 설문 절차 및 방법
본 설문은 리버티 대학교의 IRB(Institutional Review Board)를 통해 승인된
(IRB 승인번호:4045.120919) 설문 동의서와 설문지를 교회 광고를 통해 자유롭게 수령해 가서
설문에 동의하는 사람만 설문지를 작성하여 일주일 후에 준비된 박스에 자유롭게 제출하는 방식으로
진행하였다. 설문은 무기명으로 진행하였고 인쇄된 설문지 내용을 가지고 설문자 본인 스스로가 직접
기입하는 자기 기입식 형태로 이루어졌다. 조사기간은 일주일로 진행되었다.

７１

4) 설문 구성 및 내용
본 설문 제목은 ‘교회 갈등 해결방안 연구를 위한 조사’이며 문항은 총 32 개로 이루어져 있다.
설문 참가자의 편리를 위해 선택지를 두어서 체크하는 형식을 가졌다. 문항은 첫째 인구사회학적
특성에 관한 질문 둘째 갈등에 일반적인 질문 셋째 교회 갈등에 대한 질문 마지막으로는 교회 갈등
해결방안을 위한 미래지향적 질문 등으로 구성되었다. 설문의 내용은 다음과 같다.

＜표 3＞ 설문지의 문항 구성
순번

구분

1

일반적현황

2

갈등의
일반적 질문

3

교회 갈등에
관한 질문

4

갈등의
미래지향적
질문

세부내역

문항수

성별, 연령
신앙 연수
직분
갈등의 인식
갈등의 원인
갈등의 반응
갈등 처리 방법
갈등 횟수
갈등 대상
갈등 원인
갈등 처리 방법
갈등의 부정적 처리

2
1
1
1
1
1
1
2
3
2
3
3

갈등 처리 방법

5

갈등의 인식

1

문항번호

비고

1-2
3
4
5
6
7
8
9-10
11-12, 14
13, 15
16-17, 18
20-22
24,25-26,
27,30
29

2. 설문 결과

연구자는 설문 결과를 ‘SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 22.0 버전’을 통하여 얻은
결과를 빈도(N)분석과 X2 (카이스퀘어) 교차분석을 통하여 진행하였으며 표로 표기하였다. 본 설문은
현재 세광교회 교인들이 ‘갈등에 대해 어떤 인식을 하고 있는가?’와 ‘갈등의 해결 방법에 관해 어떤
방법들을 선호하는지 또한 갈등에 대해 미래지향적인 방향으로 나아갈 수 있는지?’에 대한 조사를
목적으로 한다.
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＜표 4＞성별
항목

빈도(N)

퍼센트(%)

유효 퍼센트(%)

누적 퍼센트(%)

남

21

45.7%

46.7%

46.7%

여

24

52.2%

53.3%

100.0%

합계

45

97.8%

100.0%

참가자는 46 명이었으나 결 측이 1 명이 있었다. 그중에 여자는 24 명(52.2%), 남자는
21 명(45.7%)으로 보통 여자 교인 비율이 높으나 설문조사에는 남자 교인들의 설문조사 참가율이
높음을 알 수 있다.

＜표 5＞연령
항목

빈도(N)

퍼센트(%)

유효 퍼센트(%)

누적 퍼센트(%)

20-29 세

3

6.5%

6.5%

6.5%

30-39 세

3

6.5%

6.5%

13.0%

40-49 세

11

23.9%

23.9%

37.0%

50-59 세

4

8.7%

8.7%

45.7%

60 세이상

25

54.3%

54.3%

100.0%

합계

46

100.0%

100.0%

참가자 중 60 세 이상이 25 명으로 54.3%로 가장 높게 나타났다. 50∼59 세가 4 명으로 8.7%
40∼49 세가 11 명으로 23.9%로 두 번째로 높은 비율을 차지하였다. 47 년의 역사를 가진 교회로
아무래도 연령층이 높은 교인들이 대부분을 차지하기 때문에 연령대가 높게 나왔다.
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＜표 6＞신앙 연수
항목

빈도(N)

퍼센트(%)

유효 퍼센트(%)

누적 퍼센트(%)

5-10 년

1

2.2%

2.2%

2.2%

11-15 년

2

4.3%

4.3%

6.5%

16-20 년

6

13.0%

13.0%

19.6%

21 년이상

37

80.4%

80.4%

100.0%

합계

46

100.0%

100.0%

대부분 93% 이상이 15 년 이상 세광교회에서 신앙생활한 교인으로서 교회의 역사와 함께한
교인들이다. 47 년의 역사 동안 갈등을 함께 겪으며 극복했던 교인들의 설문 참가율이 높았다.

＜표 7＞직분
항목

빈도(N)

퍼센트(%)

유효 퍼센트(%)

누적 퍼센트(%)

장로

5

10.9%

10.9%

10.9%

권사

11

23.9%

23.9%

34.8%

안수집사

8

17.4%

17.4%

52.2%

집사

12

26.1%

26.1%

78.3%

성도

4

8.7%

8.7%

87.0%

합계

40

87%

87%

87.0%

설문에 응답한 자 대부분 80% 이상이 직분자이다. 그중에 집사 직분의 응답율이 26.1%로 가장
높고 그다음 권사가 23.9% 안수집사가 17.4% 순이다. 장로는 인원수에 비하면 응답률이 가장 높은
편이었다.
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＜표 8＞갈등에 대한 인식
항목

빈도(N)

퍼센트(%)

유효 퍼센트(%)

누적 퍼센트(%)

유익하지 못하다

23

50.0%

50.0%

50.0%

잘 모르겠다

3

6.5%

6.5%

56.5%

20

43.5%

43.5%

100.0%

46

100.0%

100.0%

100.0%

경우에 따라 유익하기도 하고
유익하지 않기도 하다
합계

전체 응답자 중 갈등이 유익할 수도 있다고 대답한 교인이 무려 93.5%가 되었다. 즉 갈등에 대한
인식이 전적으로 부정적인 것만은 아니라는 사실을 알게 된다.

＜표 9＞갈등의 원인
항목

빈도(N)

퍼센트(%)

유효 퍼센트(%)

누적 퍼센트(%)

성격차이

8

17.4%

18.2%

18.2%

욕심, 탐욕

11

23.9%

25.0%

43.2%

언어

3

6.5%

6.8%

50.0%

가치관

8

17.4%

18.2%

68.2%

신앙적인 문제

9

19.6%

20.5%

88.6%

합계

39

88.6%

88.7%

88.6%

갈등의 원인으로 23.9%가 인간의 욕심과 탐욕이라고 응답했고 그다음 19.6%가 신앙적인 문제
17.4%가 가치관과 성격 차이 순이었다.
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＜표 10＞갈등에 대한 반응
빈도(

항목

퍼센트(%)

N)

유효

누적

퍼센트(%)

퍼센트(%)

갈등을 소리 없이 참아 넘긴다

18

39.1%

40.0%

40.0%

갈등에 대해 피하려고 한다

13

28.3%

28.9%

68.9%

10

21.7%

22.2%

91.1%

2

4.3%

4.4%

95.6%

43

93.4%

95.6%

95.6%

자신의 평판에 흠집이 나지 않도록
보호하고 정당화하는 데 힘을 쏟는다
갈등으로 인한 공격에 대해 거친
말이나 폭력적인 방법도 서슴지
않는다.
합계

갈등에 대한 반응으로는 갈등을 소리 없이 참아 넘기는 수동적인 반응의 응답자가 40.4%로 1 위를
차지하였고 회피적인 반응이 29.0%, 방어적인 반응이 22.2%, 심지어는 공격적인 반응도 4.4%나
나왔고 중복으로 대답한 응답자도 4.4%나 나왔다.

＜표 11＞갈등 처리 방법
유효

누적

퍼센트(%)

퍼센트(%)

6.5%

6.8%

6.8%

12

26.1%

27.3%

34.1%

갈등의 당사자를 정죄한다

1

2.2%

2.3%

36.4%

갈등의 당사자를 설득한다

22

47.8%

50.0%

86.4%

갈등의 당사자에게 모든 것을 양보한다

3

6.5%

6.8%

93.2%

합계

41

89.2%

93.2%

93.2%

항목

빈도(N)

퍼센트(%)

3

갈등의 당사자를 그냥 내버려 둔다

갈등의 당사자를 내 주위에서 쫓아내려고
한다

갈등의 처리 방법에 있어서 갈등의 당사자를 설득하려고 하는 갈등 해결 의지가 엿보인 부분이
50% 절반이었다. 그리고 27.3%가 갈등의 당사자를 내버려 두는 갈등 회피적인 방법을 사용한다.
양보와 공격적인 처리 방법은 둘 다 6.8%로 같은 비율의 응답 결과가 나왔다.
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＜표 12＞갈등 경험 유무
항목

빈도(N)

퍼센트(%)

유효 퍼센트(%)

누적 퍼센트(%)

있다

39

84.8%

88.6%

88.6%

없다

5

10.9%

11.4%

100.0%

합계

44

95.7%

100.0%

100.0%

갈등 경험 여부에 대한 조사에서는 압도적으로 84.8%가 갈등을 경험한 바 있다고 응답하였다.
교회 내의 갈등은 반드시 존재한다는 사실을 알게 되었고 예상외로 10.9%가 갈등이 없다고 대답을
하였다.

＜표 13＞갈등 경험 횟수
항목

빈도(N)

퍼센트(%)

유효 퍼센트(%)

누적 퍼센트(%)

1-5 번

23

50.0%

56.1%

56.1%

5-10 번

6

13.0%

14.6%

70.7%

10-20 번

3

6.5%

7.3%

78.0%

20 번이상

9

19.6%

22.0%

100.0%

합계

41

89.1%

100.0%

100.0%

46 명 중의 5 명이 응답하지 않았다. 그만큼 갈등을 숨기고 싶어 하는 심리가 작용했던 것 같다.
1∼5 번 갈등을 경험했다고 응답한 숫자가 50%로 제일 많이 나왔고 심지어 20 번 이상 교회 내에서
갈등을 경험했다고 응답한 숫자가 19.6%인 9 명이나 응답을 하였다.
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＜표 14＞갈등의 대상
항목

빈도(N)

퍼센트(%)

유효 퍼센트(%)

누적 퍼센트(%)

목회자

13

28.3%

33.3%

33.3%

13

28.3%

33.3%

66.7%

평신도

2

4.3%

5.1%

71.8%

개인적 갈등

4

8.7%

10.3%

82.1%

기타(갈등 대상 없음)

3

6.5%

7.7%

89.7%

합계

35

76.1

89.7%

89.7%

직분자
(장로, 권사, 안수집사, 집사)

교회 내의 갈등은 목사와 직분자 등 교회 내의 리더십과의 갈등이 많은 것으로 나타났다.
66.8%나 되었다. 또한 그중에 절반인 33.4%가 목회자와의 갈등이 이 설문조사를 통하여 교회 내의
갈등이 대부분 목회자와의 갈등인 것으로 나타났다.

＜표 15＞목회자와 갈등원인
항목

빈도(N)

퍼센트(%)

유효 퍼센트(%)

누적 퍼센트(%)

설교 문제

1

2.2%

2.8%

2.8%

윤리적인 문제

13

28.3%

36.1%

38.9%

목회자 리더십 문제

11

23.9%

30.6%

69.4%

목회자의 미숙

3

6.5%

8.3%

77.8%

7

15.2%

19.4%

97.2%

35

76.1%

97.2%

97.2%

기타
(부교역자와 갈등, 사랑 부족,
성격 차, 가치관 차이)
합계

목회자의 갈등의 원인으로는 목회자의 윤리 문제라고 대답한 교인이 14 명으로 1 위를 차지하였다.
다음으로는 목회자 리더십 문제라고 12 명이 응답하였고 기타의 응답으로는 부교역자와의 갈등, 사랑
부족, 성격 차, 가치관의 차이라고 응답하였다.
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＜표 16＞갈등의 대상으로 직분자 빈도(N)수
항목

빈도(N)

퍼센트(%)

유효 퍼센트(%)

누적 퍼센트(%)

목사

8

17.4%

21.1%

21.1%

장로

14

30.4%

36.8%

57.9%

권사

4

8.7%

10.5%

68.4%

집사

5

10.9%

13.2%

합계

31

78.3%

81.5%

81.6%
81.6%

5 명은 응답하지 않았다. 갈등의 대상으로 직분자 빈도(N) 수는 장로가 가장 많았다. 전체의
30.4%이고 그다음으로 목회자가 17.4%를 차지하여 결국 교회 내의 갈등은 리더십과의 갈등인
것으로 나타났다. 여러 부류와 갈등이 있다고 응답한 교인도 있고 또한 갈등 있는 부류가 없다고
응답한 응답자도 있다.

＜표 17＞신앙의 세대 갈등 유무
항목

빈도(N)

퍼센트(%)

유효 퍼센트(%)

누적 퍼센트(%)

있다

19

41.3%

43.2%

43.2%

없다

17

37.0%

38.6%

81.8%

잘 모르겠다

7

15.2%

15.9%

97.7%

합계

43

93.5%

97.7%

97.7%

“신앙에 있어서 세대갈등을 느낀 적이 있느냐?”에 대한 응답은 44.2%가 세대갈등을 느낀 적이
있다고 응답하였다. 없다고 대답한 응답자는 39.6%, 잘 모르겠다고 응답한 응답자 수는 16.3%나
되었다.
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＜표 18＞신앙의 세대 갈등 원인
항목

빈도(N)

퍼센트(%)

유효 퍼센트(%)

누적 퍼센트(%)

신앙의 전수가 안 된 것 같다

10

21.7%

28.6%

28.6%

성격차이

8

17.4%

22.9%

51.4%

문화 차이

15

32.6%

42.9%

94.3%

기타(신앙과 성격차이 둘 다)

1

2.2%

2.9%

97.1%

합계

34

73.9%

97.1%

97.1%

신앙적으로 세대 갈등의 이유로 문화 차이가 32.6%를 차지하였다. 가정적인 이유로는 23.5%의
성격 차이가 또한 신앙적인 세대갈등으로 신앙의 전수 문제가 29.4%를 차지하였다. 젊은이들이
교회를 이탈하는 신앙 단절의 위험성을 경고하는 설문 결과라고 생각한다.

＜표 19＞교회내의 갈등 원인
항목

빈도(N)

퍼센트(%)

유효 퍼센트(%)

누적 퍼센트(%)

재정 문제

10

21.7%

23.3%

23.3%

구조적 문제(행정, 조직)

3

6.5%

7.0%

30.2%

대인관계 문제

18

39.1%

41.9%

72.1%

예배 문화의 갈등

3

6.5%

7.0%

79.1%

2

4.3%

4.7%

83.7%

36

78.3%

83.7%

83.7%

기타
(소통의 부재,
교회 문제의 객관화)
합계

교회 내의 갈등의 원인의 문제로는 대인관계 문제가 제일 높게 나타났다. 절반이 넘는 53%를
차지하였다. 갈등의 문제는 관계의 문제임을 다시 한번 일깨워 주는 설문 결과이다. 재정 문제가
29.4%로 2 위를 차지하였고 구조적 행정, 조직의 문제 예배 문화의 갈등 등이 각각 8.8%를
차지하였다.
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＜표 20＞교회내의 갈등 해결 방법
항목

빈도(N)

퍼센트(%)

유효 퍼센트(%)

누적 퍼센트(%)

대화 설득

9

19.6%

20.0%

20.0%

양보

9

19.6%

20.0%

40.0%

중재

5

10.9%

11.1%

51.1%

기도

15

32.6%

33.3%

84.4%

기타

1

2.2%

2.2%

86.7%

합계
39
84.8%
기타의 응답: 최고의 선인 하나님께 맡김.

86.7%

86.7%

교회 내의 갈등의 해결 방법으로 대화 설득, 양보, 중재보다는 기도가 월등하게 높게 나왔다. 무려
33.3%나 나왔다. 예상 밖의 설문 결과이다. 보통 대화와 타협 같은 것을 교인들이 생각할 줄
알았지만, 교인들은 기도로 갈등의 문제를 해결하려고 하는 생각이 강했다. 대화와 설득이 20%,
양보가 20%, 중재가 11.1%를 차지하였다.

＜표 21＞성경적 해결방법의 신뢰도
항목

빈도(N)

퍼센트(%)

유효 퍼센트(%)

누적 퍼센트(%)

있다

36

78.3%

81.8%

81.8%

없다

3

6.5%

6.8%

88.6%

잘 모르겠다

5

10.9%

11.4%

100.0%

합계

44

95.7%

100.0%

100.0%

“갈등 해결 방법이 성경에 있다고 생각하느냐?”에 대한 설문에 81.8%가 “있다”라고 응답을
하였다. 교인들의 갈등 해결에 관한 성경의 신뢰도를 보여주는 설문 결과이다. 이 결과를 토대로
갈등 해결 방안의 성경적 해결 방안을 첫 번째로 살펴볼 것이다.

８１

＜표 22＞갈등 해결에 성령의 필요성
항목

빈도(N)

퍼센트(%)

유효 퍼센트(%)

누적 퍼센트(%)

반드시 필요하다

39

84.8%

84.8%

84.8%

어느 정도 필요하다

6

13.0%

13.0%

97.8%

필요한지 모르겠다

1

2.2%

2.2%

100.0%

합계

46

100.0%

100.0%

갈등 해결에 있어서 성령의 도우심이 어느 정도 필요한지에 대한 질문에 절대적으로 필요하다는
응답 수가 84.8%로 나왔다. 갈등 해결에 있어서 인간적인 방법보다는 영적인 방법으로 갈등을
해결하려는 교인들의 생각이 엿보인다.

＜표 23＞교회 내 갈등해결의 당위성
항목

빈도(N)

퍼센트(%)

유효 퍼센트(%)

누적 퍼센트(%)

영적 성장에 방해가 됨

21

45.7%

47.7%

47.7%

교회분열

10

21.7%

22.7%

70.5%

사단의 전략

4

8.7%

9.1%

79.5%

교회 사명을 위해

5

10.9%

11.4%

90.9%

기타(당연하다)

1

2.2%

2.3%

93.2%

합계

41

89.2%

93.2%

93.2%

“교회 갈등을 왜 반드시 해결해야 하는가?”에 대한 설문에 교인들은 영적 성장에 방해가 되기
때문이라고 응답했다. 무려 47.8%이다. 교인들은 교회론 적인 교회 갈등의 해결의 당위성보다는
자신의 개인적인 신앙에 대한 염려가 더 많은 것으로 나타났다. 그렇지만 교회론적으로 교회분열을
염려한 22.7%의 응답이 있었다. 교회 사명을 위해서도 갈등은 반드시 해결되어야 한다고 11.4%의
응답이 있었다.
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＜표 24＞교회 내 갈등에 부정적인 해결의 결과

항목

유효

빈도(N)

퍼센트(%)

9

19.6%

20.0%

20.0%

9

19.6%

20.0%

40.0%

25

54.3%

55.6%

95.6%

43

93.5%

95.6%

95.6%

사탄의 교회 공동체의 개입할 수
여건을 마련해 준다
다음 세대와 초신자들에게 신앙적인
악영향을 준다
성도들을 시험에 들게 하여 교회
출석을 중단하게 한다
합계

퍼센트(%)

누적 퍼센트(%)

교회 내의 갈등의 부정적인 해결의 결과로는 결국 교인들의 이탈이다. 55.5%가 “교인들이 교회를
떠나게 될 것이다”라고 응답하였다. 그리고 20%가 다음 세대와 초신자들에게 악영향을 줄 것이고
사탄이 공동체에 침투할 기회를 주게 된다고 응답했다.

＜표 25＞갈등의 부정적인 해결이 다음세대에게 끼치는 악영향의 비율
항목

빈도(N)

퍼센트(%)

유효 퍼센트(%)

누적 퍼센트(%)

25%

7

15.2%

29.2%

29.2%

50%

8

17.4%

33.3%

62.5%

75%

5

10.9%

20.8%

83.3%

100%

3

6.5%

12.5%

95.8%

전체

23

50.0%

95.8%

95.8%

이 설문은 그동안 세광교회가 갈등을 겪으면서 다음 세대에게 얼마나 악영향을 주었는지 그
비율을 묻는 설문이다. 20 번 문제에서 다음 세대와 초신자들에게 악영향을 주었다고 선택한
응답자는 총 24 명이었고 그중에 8 명이 50% 정도의 악영향을 받았다고, 7 명이 25%, 5 명이 75%,
심지어 3 명은 100% 악영향을 받았다고 응답하였다. 결국 교회 내의 갈등은 다음 세대에게 악영향을
준다는 설문조사 결과이다.
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＜표 26＞교회 내 갈등해결 실패시의 결과
유효

누적

퍼센트(%)

퍼센트(%)

19.6%

20.0%

20.0%

5

10.9%

11.1%

31.1%

13

28.3%

28.9%

60.0%

16

34.8%

35.6%

95.6%

기타(같은 상황이 반복됨)

1

2.2%

2.2%

97.8%

합계

44

95.6%

97.8%

97.8%

항목

빈도(N)

퍼센트(%)

목회자에 대한 불신을 가져온다

9

당사자들이 교회를 떠나지는 못하고
깊은 상처로 갈등 속에서 살아간다.
갈등의 골이 점차 깊어져서
교회 내 다른 관계에도 영향을
미쳐서 공동체성에 금이 간다.
교회의 예배, 성경공부,
소그룹 등을 통해 서서히 회복

설문 응답자들은 교회가 갈등 해결에 실패하더라도 교회는 결국 회복되리라는 미래지향적인
소망을 품고 있었다. 갈등 해결에 실패해도 교회는 예배와 성경 공부, 소그룹 등을 통해서 서서히
회복될 것이라고 36.3%나 응답을 하였다. 갈등의 실패 시에도 긍정적인 미래를 예측하는 것은
교인들에게 결국 교회는 성령께서 지킬 것이라는 확신이 있는 반증이다.

＜표 27＞교회 내 갈등 해결을 위한 제일 중점을 두어야 하는 부분
항목

빈도(N)

퍼센트(%)

유효 퍼센트(%)

누적 퍼센트(%)

성경 공부

6

13.0%

13.3%

13.3%

전도와 선교

1

2.2%

2.2%

15.6%

기도

16

34.8%

35.6%

51.1%

친교(대화)

15

32.6%

33.3%

84.4%

섬김, 봉사

2

4.3%

4.4%

88.9%

합계

40

86.9%

88.9%

88.9%

교회 갈등 해결을 위해서 제일 중점을 두어야 하는 부분으로는 34.8%로 기도가 일 순위를
차지하였다. 그리고 두 번째로 친교와 대화를 많이 해야 한다고 32.6%가 응답하였다. 그 외
응답으로는 성경 공부가 13%, 섬김과 봉사가 4.3% 전도와 선교가 2.2%를 차지하였다.
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＜표 28＞교회 갈등 해소를 위한 방법의 우선순위
유효

항목

빈도(N)

퍼센트(%)

교회의 하나됨을 지킨다(1번)

9

19.6%

25.7%

25.7%

5

10.9%

14.3%

40.0%

4

8.7%

11.4%

51.4%

성령에 의지하여 기도한다(4번)

16

34.8%

45.7%

97.1%

기타(끊임없는 소통)

1

2.2%

2.9%

100.0%

합계

35

76.1%

100.0%

100.0%

목회자의 리더십을 발휘해서
중재한다(2번)
성경에 나오는 갈등 해결 방법을
사용한다(3번)

퍼센트(%)

누적 퍼센트(%)

교회 갈등 해소를 위한 방법의 우선순위로는 4-1-3-4 의 조합이 1 순위였다. “성령을 의지하여
기도한다-교회의 하나 됨을 지킨다-성경에 나오는 해결 방법을 사용한다-목회자의 리더십을
발휘해서 중재한다” 순위였다.

＜표 29＞교회 갈등 해결을 위한 훈련 참석여부
항목

빈도(N)

퍼센트(%)

유효 퍼센트(%)

누적 퍼센트(%)

반드시 참석하겠다

11

23.9%

28.9%

28.9%

참석하고 싶다

21

45.7%

55.3%

84.2%

잘 모르겠다

5

10.9%

13.2%

97.4%

불참한다

1

2.2%

2.6%

합계

38

82.6%

100.0%

100.0%
100.0%

“교회 내 갈등을 해결하기 위한 훈련에 참석하겠느냐”라는 질문에 84.2%가 참석하겠다는 응답을
하였다. 이 설문조사로 인해 교인들은 훈련을 받아서라도 갈등 문제만큼은 꼭 해결하겠다는 의지가
엿보이는 부분이다.
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＜표 30＞갈등 해결의 방법으로 성경적 해결 방법의 순종여부
항목

빈도(N)

퍼센트(%)

유효 퍼센트(%)

누적 퍼센트(%)

예

36

78.3%

92.3%

92.3%

아니오

1

2.2%

2.6%

94.9%

잘 모르겠다

2

4.3%

5.1%

100.0%

합계

39

84.8%

100.0%

100.0%

“갈등 해결을 위한 성경에서 말하는 방법이 제시된다면 순종하겠냐?”라는 설문에 무려 92.3%가
“예”라고 응답했다. 이 설문 결과를 통하여 교인들은 성경에서 말하는 해결 방법에 무한 신뢰를 하고
있다는 사실을 결과로 알 수 있다.

＜표 31＞갈등이 부흥에 원동력의 가능성
항목

빈도(N)

퍼센트(%)

유효 퍼센트(%)

누적 퍼센트(%)

그렇다

33

71.7%

84.6%

84.6%

아니다

5

10.9%

12.8%

97.4%

잘 모르겠다

1

2.2%

2.6%

합계

39

84.8%

100.0%

100.0%
100.0%

“갈등의 해결이 부흥의 원동력이 될 수 있습니까?”에 대한 설문의 84.6%가 “예”라고 대답했다.
교인들은 갈등에 대한 부정적인 생각보다는 갈등을 잘 해결했을 때 오히려 교회의 부흥에 유익이
된다고 응답하였다. 즉 갈등의 순 기능적인 부분을 어느 정도 인식하고 있다.
30 번 문제는 서술형 문제로 세광교회가 갈등 해소를 위해 중점적으로 해야 할 일에 대한
서술이었다. 제일 많이 나온 답은 대화와 소통이었고 특히 목회자들이 교인들의 이야기를 들어
달라는 요구가 많았다. 그리고 소그룹 모임을 더 활성화하여 공동체성을 강화하자는 의견과 목회자의
리더십에 순종과 겸손의 리더십을 요구하였다. 또한 모두가 말씀에 순종하여야 한다는 의견도 많이
나왔다.
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3. 갈등 해결 방안을 제시하기 위한 분석

1) 갈등에 관한 인식
세광교회 교인들 대부분 갈등에 관한 경험을 가지고 있었다. 무려 88.6%가 갈등에 관한 경험을
가지고 있다고 응답하였다. 20 번 이상 갈등을 겪은 교인들도 응답자의 22%를 차지하였다. 또한
그들의 갈등에 관한 인식은 50%가 유익하지 못하다고 응답하였다. 그렇지만 43.5%는 ‘때에 따라
유익하기도 유익하지 않기도 한다’고 갈등에 관한 순기능의 가능성을 열어 놓았다.

＜표 32＞갈등에 대한 인식
항목

빈도(N)

퍼센트(%)

유효 퍼센트(%)

누적 퍼센트(%)

유익하지 못하다

23

50.0%

50.0%

50.0%

잘 모르겠다

3

6.5%

6.5%

56.5%

20

43.5%

43.5%

100.0%

46

100.0%

100.0%

100.0%

경우에 따라 유익하기도 하고
유익하지 않기도 하다
합계

2) 갈등에 관한 반응
세광교회 교인들의 갈등에 관한 반응은 수동적이고 회피적인 반응이 대부분이었다. 갈등을 소리
없이 참아 넘긴다는 반응이 40%로 1 위를 차지하였고 대부분 갈등에 대해 드러내기보다는 그냥
참고 넘어가려는 경향이 엿보인다
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＜표 33＞교회 갈등에 대한 반응
빈도

퍼센트

유효

(N)

(%)

퍼센트(%)

갈등을 소리 없이 참아 넘긴다

18

39.1

40.0

40.0

갈등에 대해 피하려고 한다

13

28.3

28.9

68.9

10

21.7

22.2

91.1

2

4.3

4.4

95.6

43

93.5

95.6%

95.6%

항목

자신의 평판에 흠집이 나지 않도록
보호하고 정당화하는 데 힘을 쏟는다
갈등으로 인한 공격에 대해 거친 말이나
폭력적인 방법도 서슴지 않는다
합계

누적 퍼센트(%)

3) 갈등의 대상
교회 내의 갈등의 대상자는 리더십들이었다. 목회자가 33.4%, 직분자들이 33.4%로 똑같은 비율을
차지하였다. 설문조사를 통하여 갈등의 중심에는 항상 목회자가 있다는 사실을 알게 된다. 목회자의
리더십이 그만큼 갈등에서 많은 역할을 하는 것으로 드러났다.

＜표 34＞갈등의 대상

항목

빈도(N)

퍼센트(%)

유효 퍼센트(%)

누적 퍼센트(%)

목회자

13

28.3%

33.3%

33.3%

13

28.3%

33.3%

66.7%

평신도

2

4.3%

5.1%

71.8%

개인적 갈등

4

8.7%

10.3%

82.1%

기타(갈등 대상 없음)

3

6.5%

7.7%

89.7%

합계

35

76.1

89.7%

89.7%

직분자
(장로, 권사, 안수집사, 집사)
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4) 갈등 처리 방법으로써 기도와 성령의 도움의 필요성
갈등의 해결 방법으로는 기도가 33.3%로 우위를 차지하였다. 세광교회 교인들은 인간적인 방법의
해결 방법보다는 영적인 해결 방법을 선호하고 있었다. 또한 갈등 해결을 위해서 가장 중점을 두어야
하는 부분에서도 35.6%가 기도라고 응답하였고 갈등을 해결하는 방법의 우선순위에서도 ‘성령을
의지한다’가 1 순위를 차지한 것을 보더라도 세광교회 교인들은 갈등 해결 방법에 있어 인간적인
방법보다는 기도로서 성령을 의지하여 갈등을 해결하는 것을 최상의 방법으로 생각하고 있다는
결과를 얻게 되었다.

＜표 35＞갈등해결에 성령의 필요성
항목

빈도(N)

퍼센트(%)

유효 퍼센트(%)

누적 퍼센트(%)

반드시 필요하다

39

84.8%

84.8%

84.8%

어느 정도 필요하다

6

13.0%

13.0%

97.8%

필요한지 모르겠다

1

2.2%

2.2%

100.0%

합계

46

100.0%

100.0%

＜표 36＞교회 갈등 해결을 위한 방법의 우선순위
유효

항목

빈도(N)

퍼센트(%)

교회의 하나됨을 지킨다(1번)

9

19.6%

25.7%

25.7%

5

10.9%

14.3%

40.0%

4

8.7%

11.4%

51.4%

성령에 의지하여 기도한다(4번)

16

34.8%

45.7%

97.1%

기타(끊임없는 소통)

1

2.2%

2.9%

100.0%

합계

35

76.1%

100.0%

100.0%

목회자의 리더십을 발휘해서
중재한다(2번)
성경에 나오는 갈등 해결 방법을
사용한다(3번)

퍼센트(%)

누적 퍼센트(%)
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＜표 37＞교회 내의 갈등 해결 방법
항목

빈도(N)

퍼센트(%)

유효 퍼센트(%)

누적 퍼센트(%)

대화 설득

9

19.6%

20.0%

20.0%

양보

9

19.6%

20.0%

40.0%

중재

5

10.9%

11.1%

51.1%

기도

15

32.6%

33.3%

84.4%

기타

1

2.2%

2.2%

86.7%

합계
39
84.8%
기타 응답: 최고의 선인 하나님께 맡김.

86.7%

86.7%

＜표 38＞교회 내 갈등 해결을 위한 제일 중점을 두어야 하는 부분
항목

빈도(N)

퍼센트(%)

유효 퍼센트(%)

누적 퍼센트(%)

성경공부

6

13.0%

13.3%

13.3%

전도와 선교

1

2.2%

2.2%

15.6%

기도

16

34.8%

35.6%

51.1%

친교(대화)

15

32.6%

33.3%

84.4%

섬김, 봉사

2

4.3%

4.4%

88.9%

합계

40

86.9%

88.9%

88.9%

5) 갈등의 성경적 해결 방법에 관한 신뢰도(교차분석: 성경적 해결 방법의 신뢰도와 순종여부)
갈등에 있어서 성경에서 말하는 해결 방법에 대한 신뢰도는 매우 높은 것으로 드러났다. 세광교회
교인들은 ‘성경에 갈등의 해결 방법이 있느냐?’에 대한 설문에 81.8%가 있다고 응답하였다. 그리고
“갈등에 관한 성경적 해결 방법에 순종하겠는가?”에 대한 설문에 그렇다고 응답한 응답자 수가
92.3%가 되었다.
빈도(N) 분석 시행 후 의미가 존재한다고 생각한 2 개의 문항에 대해서 교차 표를 작성한 후
문항별 교차 표 항목 문항에 대해 통계적으로 유의한 차이가 존재하는지 Pearson 의 카이제곱
통계량을 통해 살펴보았다. 예를 들어, 성별에 따라 갈등 해결의 방법이 성경에 있다고 생각하는지의
대한 응답에 차이가 통계적으로 유의한지 살펴보면, 이를 살펴보기 위한 Pearson 의 카이제곱
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통계량의 유의 확률로 확인하게 된다. 분석 결과의 유의 확률이 0.05 보다 높게 나타나면 확인하고
싶은 대립가설인 성별에 따라 차이가 있다는 가설을 채택하게 된다.
본 논문에서는 이를 기반으로 확인하고 싶은 2 개의 문항인 “갈등 해결의 방법이 성경에 있다고
생각합니까?”, “갈등 해결을 위한 성경에서 말하는 방법이 제시된다면 순종하시겠습니까?”에 대해
성별, 나이, 교회 다닌 연수, 교회 내 직분에 대해 귀무가설과 대립가설을 각각 항목별로 세우고
양측검정을 통해 교차분석을 시행하였다. 시행에 앞서 각 문항별 귀무가설과 대립가설은 다음과
같다.

＜표 39＞갈등의 성경적 해결 방법에 관한 교차분석
:
성별

갈등 해결의
방법이 성경에
있다고
생각합니까?

나이

교회 다닌
연수

교회 내
직분

성별
갈등해결을 위한
성경적인 방법이
제시된다면
순종하시겠습니까

나이

교회 다닌
연수

: 갈등 해결 방법이 성경에 있다는 응답은 성별에 따라
차이가 존재하지 않는다.
: 갈등 해결 방법이 성경에 있다는 응답은 성별에 따라
차이가 존재한다.
: 갈등 해결 방법이 성경에 있다는 응답은 나이에 따라
차이가 존재하지 않는다.
: 갈등 해결 방법이 성경에 있다는 응답은 나이에 따라
차이가 존재한다.
: 갈등 해결 방법이 성경에 있다는 응답은 교회 다닌 연수에
따라 차이가 존재하지 않는다.
: 갈등 해결 방법이 성경에 있다는 응답은 교회 다닌 연수에
따라 차이가 존재한다.
: 갈등 해결 방법이 성경에 있다는 응답은 교회 내 직분에
따라 차이가 존재하지 않는다.
: 갈등 해결 방법이 성경에 있다는 응답은 교회 내 직분에
따라 차이가 존재한다.
: 갈등 해결 방법이 성경적인 방법이 제시되면 순종하겠다는
응답은 성별에 따라 차이가 존재하지 않는다.
: 갈등 해결 방법이 성경적인 방법이 제시되면 순종하겠다는
응답은 성별에 따라 차이가 존재한다.
: 갈등 해결 방법이 성경적인 방법이 제시되면 순종하겠다는
응답은 나이에 따라 차이가 존재하지 않는다.
: 갈등 해결 방법이 성경적인 방법이 제시되면 순종하겠다는
응답은 나이에 따라 차이가 존재한다.
: 갈등 해결 방법이 성경적인 방법이 제시되면 순종하겠다는
응답은 교회 다닌 년 수에 따라 차이가 존재하지 않는다.
: 갈등 해결 방법이 성경적인 방법이 제시되면 순종하겠다는
응답은 교회 다닌 년 수에 따라 차이가 존재한다.
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교회내
직분

: 갈등해결방법이
응답은 교회 내
: 갈등해결방법이
응답은 교회 내

성경적인 방법이 제시되면 순종하겠다는
직분에 따라 차이가 존재하지 않는다.
성경적인 방법이 제시되면 순종하겠다는
직분에 따라 차이가 존재한다.

*p-value(유의확률) 0.05 기준

위 귀무가설에 대한 분석 결과는 다음과 같이 도출되었다. 갈등 해결 방법이 성경에 있다고
생각한다는 문항에는 성별, 나이, 교회 다닌 연수, 교회 내 직분으로 구분되는 독립변수의 항목에
따라 1 개의 유의한 결과를 확인하였다. 그러나 모든 요인이 문항에 따라 통계적으로 차이 없이 분석
결과가 나타난 것을 확인할 수 있다. 그러나 “갈등 해결을 위하여 성경에서 말하는 방법이
제시된다면 순종하겠다”라는 문항과 관련하여, 교회 다닌 연수가 유의수준(P-value) 0.003 으로 95%
신뢰수준에서 유의한 결과를 나타났었다. 요약하면, 교회 다닌 연수는 순종하겠다는 문항에 따라
유의미하게 응답하였으므로 교회 내 갈등 해결과 관련하여 성경에서 언급하는 방법을 제시할 경우,
교회 다닌 연수에 따라 순종 선택에 따라 차이가 있음을 확인할 수 있었다.

＜표 40＞갈등의 성경적 해결방법에 관한 교차분석 유의수준 집계표

갈등 해결의 방법이 성경에 있다고
생각합니까?

갈등해결을 위한 성경적인 방법이 제시된다면
순종하시겠습니까?

항목

Pearson’s

p-value

Pearson’s

p-value

성별

0.539

0.764

1.029

0.598

나이

5.570

0.695

6.344

0.609

1.398

0.966

19.428

0.003*

10.776

0.375

9.337

0.500

교회
다닌
연수
교회내
직분

*p-value(유의확률) 0.05 기준
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＜표 41＞신앙연수와 성경적인 해결 방법 순종여부
항목

예

아니오

잘 모르겠다

빈도

0

0

1

1

5-10 년 중%

0.0%

0.0%

100.0%

100.0%

전체 %

0.0%

0.0%

2.6%

2.6%

빈도

2

0

0

2

11-15 년 중%

100.0%

0.0%

0.0%

100.0%

전체 %

5.1%

0.0%

0.0%

5.1%

빈도

6

0

0

6

16-20 년 중%

100.0%

0.0%

0.0%

100.0%

전체 %

15.4%

0.0%

0.0%

15.4%

빈도

28

1

1

30

21 년이상 중 %

93.3%

3.3%

3.3%

100.0%

전체 %

71.8%

2.6%

2.6%

76.9%

빈도

36

1

2

39

전체 %

92.3%

2.6%

5.1%

100.0%

5-10 년

교회를

11-15 년

다닌 지
몇 년
되셨습니

16-20 년

까?

21 년이상

전체

P-value : 0.003
신앙 연수 5 년-10 년 이하 응답은 갈등해결을 위한 성경적 방법이 제시될 시 순종 여부 항목에
대해 ‘잘 모르겠다’고 대답한 반면, 11 년~15 년, 16~20 년의 응답자는 모두 순종하겠다고
응답하였으며, 21 년 이상의 신앙 연수 대상자는 93.3%의 응답자가 순종하겠다고 응답하였다. 비록
5-10 년 이하 유효 응답이 1 명이나, 11 년 이상 신앙 연수를 가진 그룹 구성원 대부분 순종하겠다고
응답한 결과에 비교한다면 교회 다닌 연수를 고려하여 갈등해결을 위한 성경적인 방법론을 제시하는
것이 갈등해결에 대해 효과적으로 대응하는 방법이라 판단된다.

＜표 42＞성경적 해결 방법의 신뢰도
항목

빈도(N)

퍼센트(%)

유효 퍼센트(%)

누적 퍼센트(%)

있다

36

78.3%

81.8%

81.8%

없다

3

6.5%

6.8%

88.6%

잘 모르겠다

5

10.9%

11.4%

100.0%

합계

44

95.7%

100.0%

100.0%
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＜표 43＞갈등 해결의 방법으로 성경적 해결 방법의 순종여부
항목

빈도(N)

퍼센트(%)

유효 퍼센트(%)

누적 퍼센트(%)

예

36

78.3%

92.3%

92.3%

아니오

1

2.2%

2.6%

94.9%

잘 모르겠다

2

4.3%

5.1%

100.0%

합계

39

84.8%

100.0%

100.0%

6) 갈등의 처리의 목적(교회론적 이유)
‘갈등을 왜 해결해야 하는가?’에 대한 질문에 대해 교회론적 요소들이 응답의 결과로 나타났다.
교회분열을 막기 위해서 교회 사명을 감당하기 위해서 사단의 교회 침투를 막기 위해서 등이 50%를
차지하였다. 교회분열이 22.7%, 교회 사명을 위해서 11.4%, 사단의 전략이 9.1% 중복응답
6.8%이다. 그러므로 갈등은 왜 해결해야 하는가? 교회가 서기 위해서이다. 교회가 바로 서서 주신
사명을 제대로 감당하기 위해서 교회 내의 갈등은 반드시 해결되어야 한다고 응답하였다.

＜표 44＞교회내 갈등 해결의 당위성
항목

빈도(N)

퍼센트(%)

유효 퍼센트(%)

누적 퍼센트(%)

영적 성장에 방해가 됨

21

45.7%

47.7%

47.7%

교회분열

10

21.7%

22.7%

70.5%

사단의 전략

4

8.7%

9.1%

79.5%

교회 사명을 위해

5

10.9%

11.4%

90.9%

기타(당연하다)

1

2.2%

2.3%

93.2%

합계

41

89.2%

93.2%

93.2%

7) 교회 갈등의 해결의 미래지향적 결과(갈등 해결이 부흥의 원동력)
‘갈등 해결이 부흥의 원동력이 될 수 있는가?’에 대한 응답은 그렇다가 84.6%를 차지하였다.
교인들은 그동안의 교회 내의 갈등 해결로 인한 교회 부흥의 가능성을 보고 있다. 즉 갈등을 잘
해결하면 교회는 더욱더 건강하게 부흥하는 교회로 설 수 있다는 확신을 가지고 있다.
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＜표 45＞갈등에 부흥의 원동력 가능성
항목

빈도(N)

퍼센트(%)

유효 퍼센트(%)

누적 퍼센트(%)

그렇다

33

71.7%

84.6%

84.6%

아니다

5

10.9%

12.8%

97.4%

잘 모르겠다

1

2.2%

2.6%

전체

39

84.8%

100.0%

100.0%
100.0%

4. 설문 결과에 대한 소결론

세광교회 교인들의 갈등에 관한 인식은 부정적이지만은 않다. 물론 부정적인 의견이 50%이지만
43.5%가 때에 따라 유익하기도 하다는 의견을 내놓음으로 갈등의 해결로 인한 긍정적인 기능도
어느 정도 가지고 있음을 알 수 있다.
갈등의 대상은 교회 리더십이었다. 목회자가 1 위를 차지한다. 33.4%를 차지한다. 그러므로 갈등의
중심에는 목회자가 있고 또한 해결에서도 목회자의 리더십이 중요한 역할을 한다는 결과를 얻게
되었다.
또한 세광교회 교인들은 성경의 갈등 해결 방법이 있다고 생각하며 높은 신뢰도를 가지고 성경의
갈등 해결에 대해 순종하겠다는 의견이 92.3%로 지배적이었다.
또한 갈등 해결에 있어서 성령의 도우심이 꼭 필요하다고 97.8%가 응답하였고 또한 성령을
의지하기 위해서 기도의 필요성을 34.8%가 느끼고 있었으며 교인들은 갈등 해결에 있어서 가장
중점을 두어야 하는 부분에 있어서도 기도라고 34.8%가 응답하였다.
마지막으로 ‘갈등은 왜 해결되어야 하는가?’에 대한 응답은 교회론적 관점의 응답이 가장 많이
나왔다. 사단의 침투를 막아 교회의 분열을 막고 교회의 사명을 감당하기 위해서 교회 내 갈등은
반드시 해결해야 한다고 교회론적 응답이 41%로 제일 많이 나왔다.
그러므로 5 장은 설문의 결과를 토대로 성경적 해결 방법과 목회 리더십, 성령론적, 교회론적 갈등
해결 방안을 연구하여 교회 내 갈등 해결 방안을 모색해 볼 것이다.

제 5 장
교회 갈등 해결을 위한 방안 제시
(설문조사를 중심으로)

1. 성경적 해결 방법

설문조사 결과 “성경에 갈등 해결의 방법이 있다고 생각합니까?의 대답 중 “예”라고 대답한
교인이 81.8%나 되었고 “아니요”라고 대답한 교인이 6.5%에 불과하였다. 교인들의 대부분은 성경에
갈등 해결 방법이 있다고 생각하고 있었고 또한 “성경적 해결 방법이 제시된다면 순종하겠느냐?”는
질문에 78.3%(유효 퍼센트 92.3%)나 되었다. 이것을 보면 교인들은 갈등이 생겼을 때 성경에서
말하는 해결 방법으로 갈등의 문제를 해결하는 것이 최선의 방법이라는 생각이 있다. 그러므로
5 장에서 갈등의 성경적인 해결방법을 제시하여 갈등의 해결 방법을 연구하고자 한다.

1) 우리는 화목의 당위성을 가지고 있다.
성경은 우리가 화목해야 하는 이유는 하나님은 우리의 아버지 되시기 때문이다. 우리는 그분의
자녀들이기에 형제와 자매가 서로 화목 하는 것은 당연하다. 구약성경과 신약성경은 아버지의
이미지로 하나님을 표현하고 있다. 특히 구약성경에서 하나님은 이스라엘 백성의 아버지이시다. 또한
이스라엘 백성은 그분의 아들딸들이다(출 4:22, 신 8:5).173 신약성경에 보면 예수님도 하나님을 하늘
아버지라는 표현을 쓰시면서 아버지의 자녀들 기도를 들어 주신다고 말씀하신다(마 7:11).
우리가 하나님 아들의 신분을 가졌다는 증거는 우리가 화목하게 하는 사역에 동참하고
있는가?이다. 마태복음 5 장 9 절은 “화평케 하는 자는 복이 있나니 저희가 하나님의 아들이라

173) Alfred Poirier, 「교회 갈등의 성경적 해결 방법」 144-5.
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일컬음을 받을 것이요”라고 말씀한다. 즉 우리가 하나님의 자녀라면 우리는 화목해야 할 당위성을
가지고 있는 것이다. 자녀라면 화목의 동기를 부여하고 화목의 사역자가 되어야 한다.174
바울은 유대인 그리스도인들과 이방인 그리스도인들 사이에 있었던 갈등을 에베소서 2 장 1719 절에서 언급한다. 그들은 종교적 이유뿐만 아니라 민족적인 이유로 서로에 대해 적대 감정이
심했던 것이 사실이다. 그러나 바울은 에베소 교인들에게 공표한다. 이제 유대 그리스도인들과
이방인 그리스도인들은 한 가족이 되었다는 사실을 공표한다. 왜냐하면 한 아버지를 모시는 한 가족,
한 권속이 되었기 때문이다. “그러므로 이제부터 너희는 외인도 아니요 나그네도 아니요 오직
성도들과 동일한 시민이요 하나님의 권속이라”(엡 2:19). 이제 교회 안의 형제와 자매는 영적인
가족이다. 가족이 서로 갈등하고 분쟁하고 분열하는 것은 옳지 못하다.175
하나님이신 예수 그리스도께서는 화목하게 하는 사역 즉 하나님과 우리 사이의 갈등을 해결하시기
위해서 이 땅에 오셨다. 우리가 하나님의 자녀라면 하나님 아버지를 닮아야 한다. 그러므로 하나님이
이 땅에 오셔서 하나님과 우리 사이에 화평이 되셨다면 우리도 우리 사이의 “중간의 막힌 담”을 헐고
화평과 화목으로 나아가는 것은 당연하다.176
설문조사를 통하여 대부분의 교인들은 성경에 갈등에 관한 해결 방법이 있다고 생각한다. 성경에서
제시하고 있는 갈등의 해결 방법의 하나는 우리가 화목해야 하는 당위성을 지닌 자들이라는 사실을
깨닫는 것이다. 즉 갈등이 교회 내에 발생할 때마다 화목의 사역자로 우리가 부름을 받고 또한
하나님의 권속인 형제와 자매가 화평하고 화목하는 것이 하늘의 영적인 아버지를 둔 우리의 당연한
삶의 모습임을 분명히 알아야 한다. 갈등은 교회 내에 존재한다. 그러나 갈등을 놔두는 것은 결코
용납될 수 없는 문제이다.

174) Ibid., 138.
175) Ibid., 148-9.
176) Ibid., 144.
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2) 자신을 먼저 살피고 실수를 고백하라.
갈등 가운데 있는 사람들의 특징이 자신을 바라보는 시력을 잃어버린다는 것이다. 자신의 말이나
행동이 모두가 정당하다고 주장한다. 즉 갈등 가운데 있는 사람들은 맹인이 되는 것이다. 특히
자신을 바라보는 객관적인 시각을 잃어버린다.177
성경은 갈등 가운데 있는 우리에게 그것을 해결하기 위해서 무엇을 제시하는가? 그것은 남의 눈에
티를 보기보다는 자신의 눈에 있는 들보를 보라는 것이다. 먼저 자신을 살펴서 자신의 허물을 먼저
보라는 것이다. “어찌하여 형제의 눈 속에 있는 티는 보고 네 눈 속에 있는 들보는 깨닫지
못하느냐”(눅 6:41). 자신을 바라보는 객관적인 시각을 잃어버리고 상대방의 허물과 실수만을
비판한다면 갈등은 영원히 평행선을 긋고 해결은 요원한 일이 되고 만다.
갈등의 주체가 되었을 때 대부분의 사람은 자신이 ‘정당한 명분’을 가졌다는 것을 입증해 줄 수
있는 사람들을 모으려 한다. 의견에 맞장구쳐줄 사람들을 주위에 세우려 한다. 그러면서 상대편의
허물은 과장하려고 한다. 그래서 조그마한 티를 들보 같은 큰 문제로 만들어 버린다. 반대로 자신의
허물인 들보는 작은 티로 만든다.178 이러한 방법으로는 절대로 갈등을 해결의 근처에도 가지 못한다.
그러므로 진정한 갈등의 해결을 원한다면 우리는 겸손히 자신을 먼저 살피고 자신의 잘못을 먼저
인정해야 한다.179 갈등 가운데 있는 사람들이 상대방이 한 일에 대해서는 너무 과도하게 예민한
태도를 보이는 반면 자신의 실수에 관해서는 관대한 태도를 보인다. 이러한 팽팽한 긴장감은 절대로
갈등 해결이 될 수 없다.

Sande 는 자신의 책 「화평하게 하는 자」에서 “자신을 살피고” 자신의 실수를 먼저 발견하는
것이 갈등 해결에 중요한 열쇠라고 말한다. 그러면서 그는 자신의 잘 못 드러났을 때 7 단계를
통하여 고백하라고 말한다. “1 단계-관계된 모든 사람에게 말하라, 2 단계-고백에서 만약, 아마도 란

177) Ibid., 169.
178) Ibid., 177.
179) 김광열, 「구원과 성화」 (서울: 총신대학교 출판부, 2000), 350.
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말을 피하라, 3 단계-인정을 구체적으로 하라, 4 단계-상처 준 것을 솔직하게 시인하고, 5 단계-그
결과를 받아들이고, 6 단계-행동을 바꾸고, 7 단계-용서를 구하라”고 말한다.180
야고보 사도는 야고보서 5 장 16 절에서 서로 자신의 죄를 고백하라고 말한다. 진심에서
우러나오는 마음의 고백은 단 한 번의 고백만으로도 오래 묵혀 왔던 갈등을 안개처럼 쉽게 사라지게
만든다. 자신의 잘 못을 인정하고 고백할 때 비로소 갈등 해결의 전환점이 온다.181
성경에서 말하는 해결 방법은 결론적으로 자신을 먼저 살피라는 것이다. 그리고 자신을 객관적으로
바라보고 허물과 실수가 있다면 겸손히 고백하고 회개하고 용서를 구하라는 것이다. 그러나 목회자를
포함해서 많은 교인은 갈등을 생겼을 때 자신의 실수는 감추려고만 한다. 상대방의 잘못을
부각하면서 이 갈등의 원인이 상대방에게 있다는 것을 입증하려고 한다. 그러나 성경의 갈등 해결의
교훈은 자신을 먼저 살피고 먼저 실수와 허물이 있다면 인정하고 고백하라는 것이다.

3) 용서
성경은 분명 갈등을 극복하고 화해와 화평을 이루기 위해서 “용서하라”라고 우리를 강력하게
권면한다. 골로새서 3 장 13 절에서 “누가 누구에게 불만이 있거든 서로 용납하여 피차 용서하되
주께서 너희를 용서하신 것 같이 너희도 그리하고” 우리는 예수 그리스도를 통하여 가장 많은 가장
큰 용서를 받은 사람들이기에 우리 또한 용서의 사람들이 되어야 한다. 그러나 이러한 주님의 명령이
있음에도 불구하고 갈등의 상대방을 진정으로 온전히 용서하는 것은 쉬운 일이 아니다.182
성경에는 용서에 관한 예수님의 강력한 비유가 나온다. 그것은 ‘일만 달란트 빚진 자의 비유’이다.
베드로가 주님께 형제가 내게 죄를 범하면 몇 번이나 용서해 주어야 하냐고 주님께 질문했을 때
주님은 하나의 비유를 들려주신다. 일만 달란트 빚진 자의 비유이다. 어느 임금에게 일만 달란트
빚진 자가 있었다. 이 돈은 큰 액수이다. 즉 4 인 가족 기준으로 본인을 포함해서 모든 가족을

180) Ken Sande, 「화평하게 하는 자」 165-175.
181) Alfred Poirier, 「교회 갈등의 성경적 해결 방법」 170.
182) Ken Sande, 「화평하게 하는 자」 272-3.
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노예로 팔아도 해결이 안 되는 그런 큰 액수의 빚이다. 임금은 빚을 갚으라고 그를 부르지만, 그는
임금에게 사정한다. 임금이 그를 불쌍히 여겨서 일만 달란트를 탕감해 주고 그를 감옥에 가두지
않는다. 그러나 그가 자신에게 일백 데나리온 빚진 자를 만나 돈을 갚으라고 하며 그 동료가
사정하는데도 매몰차게 그를 감옥에 넣는다. 이 일을 본 그의 동료들이 그를 괘씸히 여겨 임금에게
이 사실을 고한다. 이 사실을 들은 임금은 그를 다시 감옥에 가둔다는 내용이다. 주님은 이 비유의
결론을 이렇게 맺으신다. “너희가 각각 마음으로부터 형제를 용서하지 아니하면 나의 하늘
아버지께서도 너희에게 이와 같이 하시리라”(마 18:35).
우리의 용서와 하나님의 용서는 직접적으로 연결되어 있다. 하나님의 큰 용서를 받은 자들은
기꺼이 형제와 자매에 대한 작은 실수와 허물은 용서해 주는 것이 당연하다. 하나님은 십자가 용서를
통해서 우리가 쌓은 죄의 벽돌을 허무셨다. 하나님께 대한 범죄를 잊으시고 다시는 기억하지
않으셨다. 이 용서를 받은 자가 형제자매에게 용서를 베풀지 않는다면 그것은 정말 배은망덕이 되는
것이다.

Sande 는 자신의 책 「화평하게 하는자」에서 용서는 네 가지의 결단이 반드시 있어야 한다고
한다. 첫째는 다시는 이 문제를 마음에 담아두지 않는 것이다. 둘째는 이 문제를 상대방을 공격하기
위해서 다시 들추어내지 않는 것이다. 셋째는 다른 사람에게 이 문제를 말하지 않기로 결단하는
것이다. 마지막으로 서로의 관계를 방해하지 않도록 문제를 그대로 놔두지 않기로 결단하는
것이다..183
갈등 한가운데서 상대방을 용서하는 것은 쉬운 일은 아닐 것이다. 그러나 주님은 하나님과 우리
사이의 막힌 담을 허시기 위해서 우리의 죄의 짐을 십자가 용서로 해결하셨다. 그러므로 우리도
갈등을 극복하고 화해와 화평의 길로 가기 위해서 “용서하라”라는 주님의 말씀에 순종해야 한다.

183) Ibid., 279-80.
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4) 상대방의 유익을 먼저 구하라.
갈등을 해결하기 위해서는 반드시 타협이 필요하다. 이 타협을 위해서 성경이 우리에게 말씀하는
바가 있다. 그것은 “다른 사람의 유익을 돌아보라”(빌 2:2-4)는 말씀이다. 특별히 목회자들은 이
원리로 교인들의 갈등, 교회 내의 갈등을 코치할 책임이 있다.184
「교회 갈등의 성경적 해결 방법」을 쓴 Alfred Poirier 는 타협에는 세 가지 타입의 타협이 있다고
말한다. 첫째는 경쟁적 타협, 둘째는 협력적 타협, 마지막으로 성경적 타협이다.185 경쟁적 타협은
줄다리기식 타협으로 나 자신도 내 이익을 추구하고 상대방도 자신의 이익을 추구하는 타협의
방식이다. 자신이 원하는 것을 얻을 때까지 타협이 좀처럼 이루어지지 않으며 이 타협은 결국 법정
소송까지 가게 된다..186
협력적 타협은 모든 이들에게 이익이 되도록 해결책을 모색하는 것이다. 즉 모두가 WIN-WIN 이
되도록 하는 타협 스타일이다. 이 타협의 방식은 요즘 세상 중재자들이 많이 쓰는 방식이다. 이 타협
방식에는 윤리적인 문제가 대두된다. 왜냐하면 사람들은 정의와 공의와 선함을 증진하기보다는
자신들의 이익이 이런 것들보다 우선순위가 되기 때문이다. 그러므로 원하는 것을 서로가 얻어내기
위해 때로는 음모와 계략을 꾸미기도 한다. 윤리적인 문제가 대두되며 이 같은 타협 방식은 성경에서
말하는 방식은 아니다.187
성경에서 말하는 타협 방식은 하나님이 중심에 계신다. 협력적 타협에서는 무엇이 공평하고
정당한지, 성경에 비추어 그 동기가 순수한지를 묻지 않는다. 즉 이기적인 욕망, 불순한 동기, 헛된
자부심 같은 것을 고려하지 않는다. 그러나 성경에서 말하는 타협 방식에는 하나님이 기준이다.
하나님의 관심사도 돌아보는 것이다. “무엇이 진리인가?”,

“하나님의 공의와 자비를 실천하고

있는가?” 하나님은 다른 이들의 이익을 먼저 구하라고 한다. 자비와 긍휼을 먼저 베푸는 것이다. “네

184) Alfred Poirier, 「교회 갈등의 성경적 해결 방법」236.
185) Ibid., 238.
186) Ibids.
187) Ibid., 240-1.
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이웃을 네 자신과 같이 사랑하라”(마 22:39).

“사랑은··· 자기의 유익을 구치 아니하며”(고전 13:4-

5)란 말씀을 통해서 이웃들의 유익을 먼저 고려하는 것이다.188
갈등을 극복하는 데 있어서 타협도 중요하지만 중요한 것은 이 타협에 하나님의 뜻이 들어 있냐는
것이다. 교회 내의 갈등을 해결하기 위해서 진리 아닌 것과 타협한다면 그것은 야합이 되고 말
것이다. 그러므로 목회자는 이러한 진리와 원칙을 늘 교인들에게 교육하고 중요한 것은 실천할 수
있도록 교인들을 잘 코치하여야 할 것이다.

2. 목회 리더십적 해결 방법

설문 결과 갈등의 대상을 묻는 말에 목회자가 33.4%를 차지하며 1 위를 차지하였다. 물론
동일하게 직분자도 33.4%를 차지하였지만 직분자들 가운데 장로도 있고 권사도 안수집사, 집사도
들어 있다는 것을 고려하면 실질적으로 목회자가 갈등의 대상으로 일 순위인 것은 확실하다.
교회개혁실천연대 부설 교회문제상담연구소 통계에 따르더라도 2019 년 교회 분쟁의 핵심 인물의
직분을 묻는 설문에 담임목사가 69%를 차지하였다. 문제로는 재정 전횡, 독단적 교회 운영 등이
있었다.189
결론적으로 목회 리더십에 따라 교회는 갈등 가운데로 들어가기도 하며 또한 목회 리더십으로
인해 갈등을 미연에 방지할 수 있을 뿐만 아니라 갈등이 있더라도 목회 리더십으로 그 갈등을
해결하고 더욱 부흥하는 교회로 교회를 이끌 수 있는 것이다. 그러므로 이제 5 장에 교회 내 갈등
해결의 방안을 연구하기 위해서 목회 리더십적 해결의 방법을 살펴보고자 한다.

188) Ibid., 241.
189) 국제기자, “교회 분쟁의 중심에 ‘담임목사’가 있다” ［온라인자료］,
http://kjn.jc1.kr/bbs/board.php?bo_table=12&wr_id=117, 2020 년 2 월 15 일 접속.
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1) 성경적 리더십
목회자는 성경적 원리에 따라 교회를 이끌어 가야 한다. 그러므로 목회자가 가져야 할 리더십은
분명 ‘성경적 리더십’이다. 박혜성은 그의 책 「교회 내 갈등」에서 리더십을 이렇게 정의하고 있다.
‘사람들에게 영향력을 미쳐 공유하는 목적을 향해 같이 나아가게 하는 능력’이라고 정의한다.
목회자는 교인들에게 영향력을 미쳐서 함께 교회의 본질적인 목적인 전도와 선교의 사명으로
나아가게 해야 한다. 그러기 위해서 목회자는 건강한 성경에서 말하는 목회 리더십을 가져야만
한다.190
그러나 교회 내의 갈등이 생기는 원인은 한국교회 목회자들이 성경적 리더십을 갖지 못하고 유교
문화와 권위주의적 문화에서 파생된 세상의 리더십이라고 불리는 강력한 카리스마 형태의 지도력을
가지고 있었던 것이 사실이다. 이것을 박혜성은 파워(Power) 모델이라고 부른다.191
그러나 성경에서 말하는 리더십은 이러한 세상의 리더십과는 다른 ‘섬김의 리더십’, ‘종의 리더십’을
이야기한다. 이 리더십은 주님께서 친히 보여주신 리더십이다. 제자들의 발을 씻겨 주시면서 “너희
중에 큰 자는 너희를 섬기는 자가 되어야 한다”(마 23:11)라고 가르치셨다.
그러나 아직 교회는 목회자가 섬기는 자가 되기보다는 부리는 자로서 있다. 힘과 권력에 뿌리를 둔
리더십을 추구한다. 물론 강력한 카리스마로 한국교회를 양적으로 성장시킨 것은 사실이다. 그러나
이제 그 부작용이 나타나고 있다. 새로운 세대, 즉 민주 의식의 배경에서 자라온 평신도들은 이
카리스마적 리더십에 대해 거부감을 가지고 있다. 이제 양적으로 성장한 대형교회들 사이에서 온갖
잡음과 갈등이 발생하고 있다.192

190) 박혜성, 「교회 내 갈등」117.
191) Ibid., 118.
192) Ibid., 120.
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카리스마적 리더십은 말씀과 믿음에 뿌리 둔 리더십은 아니다. 주님의 십자가 섬김의 길이 결국
인류를 구원하시고 승리하셨듯이 종의 리더십은 교회 내에 갈등을 잠재우고 회복시키고 치유하는
강력한 영향력, 리더십이 된다.193

2) 성령에 의한 지도력
교회가 성령의 인도함을 받는다면 반드시 교회는 성령에 의한 지도력을 갖추게 되어 있다.
지도자는 교인들에게 비전을 제시하고 현실을 판단하고 정확한 한계를 정하고 유지하며 공동체를
성장시키고 또한 양들을 돌보는 목양의 역할을 한다(행 20:20). 이러한 일을 감당하기 위한
지도력으로는 세상의 지도력만으로는 감당할 수 없다. 성령에 의한 지도력이 필수적이다.194
예를 들면 세상의 지도력인 성과 위주의 지도력과 성령에 의한 지도력은 다르다. Jim Van

Yperem 은 두 지도력 사이의 차이를 이렇게 설명하고 있다. 먼저 성과 위주의 지도자는 모든 물음에
해답이 있어야 하지만 성령에 의한 지도자는 계속 자신에게 자문한다고 한다. “무엇이 진리인지
완벽히 모르지만, 하나님의 도우심으로 결국 발견하게 되고 진리에 순종하면서 성장해 나갈
것이다”라는 생각을 가진다고 한다. 성과 위주의 지도력은 모든 일에 확신을 가져야 하지만 성령에
의한 지도력은 불확실성 속에서도 믿음을 사용하는 지도자이다. 또한 성과 위주의 지도력은 자신이
주목받은 자리에 서야 하고 자신이 빛나야 하지만 성령에 의한 지도력은 “그리스도께 나아가게 하는
본보기”가 된다. Jim Van Yperem 는 이러한 지도력을 가진 이로 세례요한을 들고 있다.195
또한 성과 위주의 지도자는 자신의 실수와 실패를 감추기 위해서 은폐하려고 하지만 성령으로
말미암은 지도자는 자신의 실수와 실패를 기꺼이 고백할 준비가 되어 있다고 한다. 또한 성과 위주의
지도자는 목사 혼자 모든 것을 처리하지만 성령에 의한 지도자는 상호 의존적인 팀 사역을 한다고

193) Ibids.
194) Jim Van Yperem, 「교회 안의 갈등과 분쟁 어떻게 해결할 것인가?」 91.
195) Ibid., 90-1.
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한다. 성과 위주의 지도자는 사람의 직함과 직위, 위치로 권위를 판단하지만, 성령에 의한 지도자는
그렇지 않다.196
많은 목회자가 세상의 지도력인 성과 위주의 지도력 때문에 교인들과 갈등을 빚고 교회 내의
갈등을 일으키는 원인이 된다. 그러나 성령의 소리에 귀를 기울이고 순종하며 본인도 하나님의
형상을 닮아가며 교인들도 하나님의 형상을 닮은 공동체로 만들어 간다면 갈등을 미연에 방지할
뿐만 아니라 갈등을 극복하고 승리하여 오히려 교회의 부흥 불씨로 만들 수 있을 것이다.197

3) 목회의 중요한 원리는 형제 사랑이다.
예수님께서 계명 중에 가장 큰 계명은 하나님 사랑과 이웃사랑이라고 말씀하셨다. “네 마음을
다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라 하셨으니 이것이 크고 첫째 되는
계명이요. 둘째도 그와 같으니 네 이웃을 네 자신같이 사랑하라 하셨으니 이 두 계명이 온 율법과
선지자의 강령이니라”(마 22:37-40). 따라서 하나님을 사랑하는 것과 이웃을 사랑하는 것은 교회와
교인들이 항상 품어야 하는 근본적인 신앙의 원리와 자세이다.198
형제 사랑을 교회와 신앙의 자세의 원리로 삼았을 때 갈등이 일어났을 때 그것을 미화시키지
않지만, 갈등을 오히려 교회와 신앙의 유익한 계기로 삼으려고 한다. 물론 갈등은 괴로운 문제고
고통이지만 갈등이 생겼을 때 이것을 형제 사랑의 기회로 삼아 신앙의 성숙을 이룰 수 있다.199
목회자가 이런 생각을 가질 때 갈등을 형제 사랑으로 해결하려는 적극적인 자세를 갖게 된다.
그러므로 갈등 관계의 상대방에 대해서도 최선의 노력을 다하게 된다. 예를 들면 끝까지 대화하는

196) Ibid., 94.
197) Ibids.
198) 송인규, “목회자와 교회의 갈등,” 「목회와 신학」, 2004 년 4 월, 63.
199) Ibid., 64.
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자세, 상대방을 향하여 쉽게 마음을 문을 닫지 않고 갈등을 해결할 때까지 중도 포기하지 않게
된다.200
결론적으로 교회와 신앙에 있어 형제 사랑을 중요한 원리와 목표로 삼으면 갈등의 문제 있어서도
엄청난 사랑의 능력이 발휘된다.201

4) 교인들의 의견을 수용하라.
목회적 리더십에 있어서 가장 문제가 되는 것은 의견을 듣지 않고 교회 운영과 재정 운영 등에
있어서 전횡을 휘두르는 것이었다. 이것이 목회자와 교인들의 갈등의 대부분이었다.202 당회나 회의를
운영할 때 목회자가 저지르기 쉬운 실수 중의 하나는 목회자 자신도 참석자 중에 하나라는 생각을
하지 않는 것이다. 목회자가 “주의 종”이란 인식이 강해서 자신은 절대적인 권위로 행동하려고 한다.
이것은 합당하지 않다. 성령은 공동체적으로 거하시고 각자에게 공평히 은사를 나누어 주셨다.
그러므로 다른 사람의 의견을 수용하고 의견의 내용이 합리적이고 타당한지 적실성을 가졌는지
판단하는 리더십을 가져야 한다.203
또한 목회자는 상대방에게 상처를 주지 않으면서 본인의 의견을 피력해야 한다. 또한 자신의
실수를 겸허히 인정해야 한다. 신앙에 있어서 본질적인 문제가 아닌 경우에는 교인들의 의견을
들어주고 양보하는 것이 성경에서 말하는 목회 리더십이다. 목회자가 자신의 의견만을 내세우며
고집을 피우면 교회는 파괴적 갈등에 처하게 된다.204
목회자가 교인들의 의견을 경청하고 넓은 아량으로 그들의 의견을 수용하고 양보할 때 목회자가
맞고 교인들이 틀렸을 경우에도 반대자들인 교인들도 조만간 자신의 어리석음을 깨닫고 용서를

200) Ibids.
201) Ibid., 63.
202) 국제기자, “교회 분쟁의 중심에 ‘담임목사’가 있다” ［온라인자료］,
http://kjn.jc1.kr/bbs/board.php?bo_table=12&wr_id=117, 2020 년 2 월 15 일 접속.
203) 송인규, “목회자와 교회의 갈등,” 「목회와 신학」, 2004 년 4 월 64.
204)

Ibids.
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구하게 될 것이다. 바로 이러한 것이 영적인 지도력, 성경에서 말하는 목회 리더십이라고 할 수
있다.205
그러므로 목회 리더십 중 가장 중요한 것은 경청 목회이다. 경청으로 반대편의 상황과 입장을 잘
이해하게 된다면 화해와 용서는 가까워진다. “내 사랑하는 형제들아 너희가 알지니 사람마다 듣기는
속히 하고 말하기는 더디 하며 성내기도 더디 하라”(약 1:19)고 말씀한다. 목회자는 독선적인 자세를
버리고 넓은 마음으로 포용해야 한다. 고린도 교회를 향하여 바울은 “너희도 마음을 넓히라”(고후
6:13)고 말한다. 마음을 넓히면 모든 것을 용납할 수 있다. 목회자가 자가당착에 빠지는 이유가
자신의 입장과 생각만이 정당하다고 생각하고 다른 교인들의 생각을 받아들이지 않는 ‘거룩한
확신’에 빠져 있는 것이다. 이런 독선의 태도는 절대로 갈등을 해소할 수 없다.206 목회 리더십에서
경청의 리더십을 발휘할 때 갈등을 미연에 방지할 뿐만 아니라 갈등이 오더라도 잘 극복하고 승리할
수 있을 것이다.

5) 본질적인 것과 비본질적인 것을 구분하라.
목회자는 사활을 걸 일과 그렇지 않을 일을 구분하는 눈을 가져야 한다. 이것은 매우 목회
리더십에 중요한 부분이다. 많은 목회자가 비본질적인 것과 본질적인 것을 구분하는 시각을 갖고
있지 못하다. 그러므로 정말 집중하지 않아도 되는 문제에 있어 시간과 정력과 에너지를 낭비한다.
목회자는 신앙과 교리에 있어서 꼭 붙들어야 하는 부분은 사활을 걸고 붙들어야 한다. 그러나
비본질적인 부분은 양보하고 타협해도 무방하다.207
바울 사도는 비본질적인 것에 대해서는 상반되는 의견이 충분히 있을 수 있음을 인정하였다. 우상
제물을 먹는 문제와 먹지 않는 문제는 신앙에 있어 비본질적인 문제이기에 서로를 비난하지 말라고

205) 송인규, “목회자와 교회의 갈등,” 「목회와 신학」, 2004 년 4 월, 65.
206) 임택진, “갈등 없는 목회, 바른 목회,” 「목회와 신학」, 1990 년 5 월, 81.
207) 송인규, “목회자와 교회의 갈등,” 「목회와 신학」, 2004 년 4 월, 65.
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한다(롬 14:6). 물론 신앙인이라고 반드시 지켜야 할 핵심적인 교리와 성경의 핵심적인 교훈들에
대해서는 절대로 양보해서는 안 된다. 그러나 비본질적인 부분에서는 다양성을 인정해야 한다.208
결론적으로 목회 리더십에 있어서 갈등을 예방하기 위해서는 교리나 신앙에 있어서 본질적인
부분은 사활을 걸고 붙들어야 하며 비본질적인 부분에서는 양보하고 타협하고 수용하므로 교회의
일치와 통일성을 깨지 말아야 한다. 즉 본질적인 부분에서는 통일성을 비본질적인 부분에서는
다양성을 인정하는 목회 리더십이 필요하다.

3. 교회론적 해결 방법

‘갈등을 왜 해결해야 하는가?’에 대한 질문에 대해 교회론적 요소들이 응답의 결과로 나타났다.
교회분열을 막기 위해서 교회 사명을 감당하기 위해서 사단의 교회 침투를 막기 위해서 등이 50%인
절반을 차지하였다. 비율로 살펴보자면 교회분열이 22.7%, 교회 사명을 위해서 11.4%, 사단의
전략이 9.1% 중복응답 6.8%이다. 그러므로 갈등은 왜 해결해야 하는가? 교회가 서기 위해서이다.
교회가 바로 서서 주신 사명을 제대로 감당하기 위해서 교회 내의 갈등은 반드시 해결되어야 한다고
응답하였다. 그러므로 5 장에서는 교회론적 방향에서 해결방안을 연구하겠다.

1) 교회는 유기체적인 공동체
에베소서의 교회론은 교회를 유기체적인 공동체라고 한다. 유기체적인 공동체라는 것은 서로
실핏줄같이 연결되어 절대로 분리될 수 없는 공동체이다. 머리 이신 예수님을 가진 지체들이다.
그러므로 교회 공동체는 한 몸인 공동체이기에 반드시 붙어 있어야 한다.209 “그에게서 온 몸이 각
마디를 통하여 도움을 받음으로 연결되고 결합되어 각 지체의 분량대로 역사하여 그 몸을 자라게

208) Ibids.
209) 김현철, “목회 현장에서의 갈등, 어떻게 다루어야 하나,” 「목회와 신학」, 2004 년 4 월, 106.
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하며 사랑 안에서 스스로 세우느니라”(엡 4:16). 교회 공동체 지체들은 연결되고 결합되어 있는
공동체이다. 그러므로 교회 공동체는 갈등으로 분열되는 일은 반드시 막아야 한다.
그러므로 교회의 사명은 하나 됨을 힘써 지키는 것이다(엡 4:3). 바울 사도는 에베소 교인들을
향하여 하나 됨을 힘써 지키라고 명령한다. 겸손, 온유, 오래 참음과 사랑 가운데서 서로 용납하고
용서하여 성령이 하나 되게 하신 것을 힘써 지키라고 명령한다(엡 4:1-3).
교회 공동체의 특성상 절대로 분리, 분열될 수 없다. 교회는 반드시 붙어 있어야 한다. 교회는
성령의 은사로 인해 각자의 기능이 있다. 어떤 이들은 팔의 역할, 발의 역할, 손의 역할 모두가
각자의 기능을 가지고 있다. 그러나 갈등으로 인해 분열되고 분리되면 교회의 기능은 그날로
정지되게 된다. “그가 어떤 사람은 사도로, 어떤 사람은 선지자로, 어떤 사람은 복음 전하는 자로,
어떤 사람은 목사와 교사로 삼으셨으니”(엡 4:11). 교회 공동체는 각각의 은사를 허락하시고 이
은사들로 교회의 기능을 감당하게 하셨다. 그러므로 서로 다양성을 가지고 각자의 일을 하는데
서로의 다양성을 인정하지 않고 서로를 향하여 필요 없다 할 수 없다고 성경은 말한다(고전 12:21).
고린도 교회는 갈등이 있는 교회였다. 바울 사도는 고린도 교회를 향하여 “몸 가운데서 분쟁이
없고 오직 여러 지체가 서로 같이 돌보게 하셨느니라”(고전 12:25). 교회 공동체는 하나이다. 갈등을
반드시 해결하고 갈등 가운데 승리하여야 한다. 그러므로 교회 공동체는 갈등을 반드시 해결하여
하나 됨을 반드시 지켜야 한다는 사명을 모토로 삼아야 한다.
지구상에 갈등 없는 교회는 있을 수 없다. 그렇지만 갈등으로 인해 교회가 분열되고 나누어지는
것은 절대로 하나님의 뜻은 아니다. 하나님의 뜻은 교회 공동체가 하나 됨을 힘써 지키는 것이다.
그러기 위해서 교회 공동체는 겸손, 온유, 오래 참음과 사랑 가운데서 서로 용납하고 용서하여 하나
됨을 반드시 이루어야 한다.

2) 하나님 나라와 교회 사명을 위해서
교회 공동체의 존재 목적은 바로 하나님 나라의 실현과 확장에 있다. 그래서 교회는 반드시 모이는
공동체와 흩어지는 공동체가 되어야 한다. 이것이 교회의 본질적인 사명이다. 교회가 하나 되어야
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하는 이유도 여기에 있다. 교회는 하나가 되어 시너지 효과를 발휘하여 힘을 모아야 한다. 그래서
교회는 하나님 나라를 이 땅에 실현하며 확장시켜 나가야 할 것이다.
그러나 문제는 갈등 때문에 교회 공동체가 분열하고 싸운다면 교회는 힘을 잃고 제대로 교회의
본질적인 사명을 감당할 수 없다. 교회 공동체는 교회의 하나 됨을 통하여 효과적인 사역으로
하나님의 나라를 이 땅에 구현하며 확장해 나가야 한다. 이것은 목사가 갈등을 관리해야 하는
목적이다.210
교회 공동체가 갈등을 잘 관리할 때 주님의 뜻을 효과적으로 수행하게 되고 이를 통해 하나님의
나라 실현과 확장을 이루어 낼 수 있다. 그러나 교회가 갈등이 깊어지면 제 기능(전도, 선교)의
기능을 제대로 수행할 수 없다.211
「교회 싸움」의 저자 조남홍 씨는 “교회 내 갈등, 복음 전도에 장애”가 된다고 말한다.212 그러므로
교회의 갈등 관리는 매우 중요한 교회의 부흥의 요소이다. 그러므로 조남홍은 “목회의 승패는 갈등
관리에 달려 있다.”라고 말한다.
조남홍은 John M. Miller 의 교회 내에 일어났던 갈등의 원인을 잘 분석하여 제시하였다. 첫 번째로
교회 내의 현실론자와 이상론자가 있다는 것이다. 교회는 이상적 이어야만 하는가? 아니면 교회는
이상적인가? 이 둘 가운데 갈등이 있을 수 있다는 것이다. 결론적으로 교회는 이상적 이어야만
하지만 현실적으로 보면 교회는 늘 전투하는 교회였다는 것이다. 교회는 물론 이상적이어야 한다.
예수님의 모습을 닮은 교회가 되어야 한다. 그러나 현실은 어떠한가? 주일날 교회의 모습은 때로는
주님의 형상을 닮은 공동체라고 믿기가 어렵다. 그러므로 교회론적으로 항상 전투하는 교회이기에
항상 현실과 이상 사이에서 거리감이 있다는 사실을 인식해야 한다.213

210) 현유광, 「갈등을 넘는 목회」27.
211) Ibids.
212) 크리스찬저널기자, “교회 내 갈등, 복음 전도에 장애돼” ［온라인자료］,
http://www.kcjlogos.org/news/articleView.html?idxno=12521, 2020 년 2 월 15 일 접속.
213) 조남홍, 「교회 싸움」 104-5.
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두 번째로 교회 내에는 보수주의 적인 완고한 기독교인들과 진보주의 적인 유연한 기독교인들이
있다는 것이다. 그러나 이 둘은 영원한 평행선이 아니다. 이 둘은 서로 보완되어야 할 필요가 있는
것이다. 교회 공동체는 때로는 엄격하기도 해야 하지만 부드러운 공동체가 되어야 한다.214
세 번째로 교회 안에는 먼저 신앙생활을 한 사람들과 나중에 신앙공동체에 들어온 교인들이 있다.
이 둘 사이에는 늘 갈등이 존재한다. 교회 안에 먼저 들어온 교인들은 옛날 신학과 교리를
고수하려고 한다. 그러나 나중에 교회 공동체에 들어온 교인들은 전통적이기보다는 현대적인 사고를
가지 있다.215
네 번째로 교회 안에는 민주주의 대 관료주의의 대결이 있다. 교회는 기관과 조직을 가지고 있다.
그러므로 교회 안에 정치가 존재한다. 그러므로 교회 정치에도 관료주의와 민주주의 대결의 양상이
있는 것이 사실이다. 카리스마적 리더십을 원하는 독재 스타일의 리더십을 원하는 교인들도 있고
민주주의적인 교회 운영을 원하는 교인들이 있다. 이 둘 사이에 팽팽한 긴장감과 갈등의 잠재적
원인이 존재한다.216
조남홍은 Keith Huttenlocker 의 견해에 따라 교회 특성상 교회 갈등의 잠재적 원인을 지적한다.

Huttenlocker 는 교회 갈등이 발생하기 쉬운 잠재적 원인으로 과(過) 접촉(high exchange), 과(過)
기대(high expectations), 과(過) 참여(high involvement), 저(低) 이해(low understanding), 저(低)
존경(low respect), 저(低) 신뢰(low trust) 등으로 제시한다.217
예배, 교육, 친교를 위하여 적절한 수준을 넘어 과도하게 친밀한 문화 속에서 일어나는 갈등의
문제가 과(過) 접촉으로 인한 교회 갈등의 원인이다. 과(過) 참여는 교회 안에는 교회에 많은 시간과
물질은 헌신한 교인들이 있는 반면 그렇지 못한 교인들이 있다. 이 과(過) 참여의 문제는 전자에
해당하는 교인들에게 나타난다. 과도한 헌신의 부작용으로 교회에 대한 주인의식이 소유의식으로 잘

214) Ibid., 107.
215) Ibid., 108-9.
216) Ibid., 109-10.
217) 안은찬, “교회갈등의 원인에 관한 연구 1,”「신학지남」, 83 권 2 호 (2016 년 가을): 265-96.
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못 발전되어 교회의 중요한 의사결정에 과도하게 참여하려고 한다. 만약 대부분 교회 중직자들이
갈등의 잠재적 원인 되는 이유가 바로 그것이다.218
교회는 특성상 많은 갈등의 잠재적 요인이 있다. 그러나 반드시 이 갈등을 해결해야 하는 이유는
교회가 이 갈등을 해결하지 못하고 분쟁하는 경우는 교회는 힘을 잃어버리고 교회의 본질적인
사명을 감당하지 못하기 때문이다. 그러므로 갈등의 집중하기보다는 좀 더 높은 가치인 하나님
나라와 사명 감당에 더욱 집중해야 할 것이다.

4. 성령론적 해결방법

“교회 갈등 해결을 위해서 성령의 도우심이 필요한가?”에 대한 설문에 ‘반드시 필요하다’는 응답이
84.8%가 나왔다. 그뿐만 아니라 ‘어느 정도 필요하다’는 응답도 13%나 나왔다. 그러므로 교회의
갈등 해결에 있어서 97.8%가 성령의 필요성을 느끼고 있다. 즉 세광교회 교인들은 갈등 해결에
있어서 인간적인 방법보다는 영적인 방법을 더 선호하고 있다는 사실을 설문조사를 통해 나타났다.
그것뿐만 아니라 “교회 갈등 해결을 위해서 중점을 두어야 하는 부분은 무엇인가?”라는 질문에
친교(대화) 32.6%보다 더 많은 34.8%가 기도라고 응답했다. 즉 인간적인 대화나 친교, 타협,
회의보다는 영적인 방법인 기도로 해결하려는 의도가 강하다.
갈등 가운데 기도한다는 것은 자신들의 힘으로 갈등을 해결하기보다는 하나님의 도우심과 성령의
도우심을 바라고 갈망한다는 증거가 된다. 그러므로 5 장의 마지막 교회 내 갈등 해결 연구 방안으로
성령론적 접근을 하고자 한다.

218) Ibids.
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1) 사단의 공격
교회 내 갈등은 사단의 공격이라는 사실을 놓쳐서는 안 된다.219 교회 분쟁이 일어나면 의견이
대립하고 대립한 의견 가운데 상대방의 주장의 부당성과 심지어는 상대방을 사단의 앞잡이로
몰아가는 경우가 있다. 교회 공동체 안에서 주안에서 가족이 된 형제, 자매들을 쉽게 정죄하고
판단하며, 그들을 사단의 집단으로 매도하는 것은 우리를 하나님의 자녀 삼아 주신 하나님의 은혜
앞에서 큰 죄악임을 기억해야 한다. 동시에 이것이 사단과의 영적 전쟁의 일부라는 사실을 잊어서는
안 된다.220
갈등은 교회 내의 연약한 부분에서 발생한다. 그 이유는 사단이 교회 내 연약한 부분은 이용해서
넘어뜨리려는 간교한 공작을 펴기 때문이다. 성경은 분명 사단의 활동하고 존재하고 있음을 분명히
말하고 있고 교회의 갈등의 배후에 활동하는 사단의 존재가 있기에 이 갈등의 문제는 영적 전쟁으로
인식하고 영적으로 대처하지 않으면 안 된다.221
성경은 “마귀가 벌써 시몬의 아들 가룟유다의 마음에 예수를 팔려는 생각을 넣었더라”(요 13:2)고
기록하고 있다. 하나님이 은혜로 허락해 주신 직분을 명예와 권세로 여기는 생각을 마귀가 넣음으로
그것을 부추겨 교회를 갈등 가운데로 넣으려고 하는 것이 사단의 궤계이다.222
우리는 인간 갈등과 충돌 이전에 하나님의 섭리와 사단의 궤계가 있다는 사실을 알아야 한다.
그러므로 영적 충돌(spiritual collision)이 필연적으로 존재한다는 사실이다. Jim Van Yperem 은 교회
성도들은 영적인 전쟁 즉 “세상 주관자들과 하늘에 있는 악한 영들”(엡 6:12)과의 전쟁, 우주적 영적
전투에 임하는 자들이라고 말한다. 그러므로 교회 교인들은 사단의 존재를 부정하거나 그들의 능력과

219) 박혜성, 「교회 내 갈등」 67.
220) Ibids.
221) Ibids.
222) Ibids.
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영향력을 과소평가해서는 안 된다. 또한 교회 내에는 사단의 궤계의 따라 목사와 교인들을 공격하는
‘목사 킬러(clergy killer)’와 ‘적대자(antagonist)’가 있음을 유의해야 할 것이다.223
그러므로 갈등 해결의 방법에 있어서 인간적인 방법보다는 영적인 방법을 더욱 사용해야 할
것으로 보인다.

2) 기도하고 결과도 하나님께 맡겨라.
갈등은 영적인 전쟁이다. 사단은 우는 사자와 같이 삼킬 자를 지금도 찾고 있다(벧전 5:8). 지금도
우리의 눈에는 보이지 않지만 보이지 않는 영적인 세계의 싸움이 존재한다. 베드로 사도도
“근신하라, 깨어있으라”(벧전 5:8)라고 권면한다. 그렇다면 우리는 “어떻게 근신하고 깨어 있을 수
있는가?”

주님은 깨어 있는 방법을 이렇게 말씀하셨다. “시험에 들지 않게 깨어 기도하라”(마

26:40-41)고 말씀하셨다. 즉 기도하는 것이 근신하는 것이요. 깨어 있는 것이다.
사단은 지금도 교회와 교인들을 넘어뜨리려고 특별히 갈등이란 도구로 교회와 교인들을 분열하고
깨뜨리고 약화해서 교회를 교회 답지 못하게 하고 교회의 사명을 감당하지 못하도록 활동한다.
영적인 전쟁은 영으로 대처할 수밖에 없다. 성령의 도우심을 받는 길이다. 그렇다면 성령께서 우리를
도우시기 위하여 우리는 어떻게 해야 하는가? 결론적으로 기도해야 한다.
마가의 다락방에서 120 명의 성도가 기도할 때 성령이 임하였다(행 1:14, 2:4). 그들은 성령
충만을 받고 능력 있는 증인의 삶을 살았다. 그러므로 갈등 가운데 있는 교회와 교인들도 갈등을
이겨내고 극복해 내기 위해서는 성령 충만 성령의 도우심이 필요한데 이를 위해서 기도가
필수적이다.

Charles H. Kraft 는 기도가 갈등 극복에 있어서 어떻게 사용되는지에 관해 설명하면서 1 단계로
“성령께서 임하시도록 기도하라”고 말한다.224

223) 안은찬, “교회갈등의 원인에 관한 연구 1,” 「신학지남」, 83 권 2 호 (2016 년 가을): 265-96.
224) 사호행, “한국교회내의 갈등 원인분석과 그 갈등 극복을 위한 방안” (박사학위논문, 총신대학교 목회신학전문대학원,
2016), 152.
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때로는 이런저런 방법을 쓰지만, 갈등의 해결점을 찾지 못할 때가 있다. 갈등은 해결하고 극복하는
것이 목표이지만 늘 목표대로 이루어지지만은 않는다. 때로는 노력과 수고에도 불구하고 갈등과
충돌을 해결하지 못할 때가 있다. 이때 목회자와 교인들은 지치고 포기하고 싶을 때가 온다.
하지만 갈등 사역이 완전히 해결되지 않았다 해도 실망하고 포기해서는 안 된다. 때로는 하나님의
뜻일 때도 있지만 하나님의 때가 되지 않았기 때문일 수도 있다. 지금은 때가 아니지만 하나님의
때가 되면 해결되고 극복하여 더 좋은 결과를 가져올 수 있다.
그러므로 목회자와 교인들은 항상 기도할 뿐 아니라 결과까지도 하나님께 맡겨야 한다. 하나님께
맡기면 우리의 연약함을 도우시는 성령의 도우심으로 모든 것이 합력하여 선을 이룰 수 있다.
“이와 같이 성령도 우리의 연약함을 도우시나니 우리는 마땅히 기도할 바를 알지 못하나 오직
성령이 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위하여 친구 간구하시느니라 마음을 살피시는 이가 성령의
생각을 아시나니 이는 성령이 하나님의 뜻대로 성도들 위하여 간구하심이니라 우리가 알거니와
하나님을 사랑하는 자 곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을
이루느니라”(롬 8:26-28).
인간으로서 최대한 갈등과 충돌을 해결하도록 힘써야 하지만 인간의 노력으로만 되는 일은 아니다.
때로는 하나님은 우리가 알지 못하는 방법으로 이루어 가시기도 하며, 우리가 볼 때는 문제라 해도
하나님께서 그것을 사용하시어 가장 선하고 좋은 길로 인도해 주신다. 예를 들면 바나바와 사도
바울의 갈등으로 인한 사역의 분리로 선교지역을 넓히신 사건(행 15:39-41)이다. 그러므로 교회와
교인들은 갈등의 시작점부터 영적 전쟁이라는 인식 속에 기도로써 성령의 도우심을 구해야 한다.
또한 인간의 힘만 의지하지 말고 성령 하나님께서 영적으로 이 문제를 해결하시도록 해야 한다.
“너는 마음을 다하여 여호와를 신뢰하고 네 명철을 의지하지 말라 너는 범사에 그를 인정하라
그리하면 네 길을 지도하시리라”(잠 3:5-6).

제 6 장
결 론

1. 연구 요약

지금까지 본 연구자가 연구자의 논의의 내용은 다음과 같다. 제 1 장에서는 연구목적과 문제 제기,
범위와 한계를 기술하였고 성경적 신학적 근거를 살펴보고 연구 방법에 대한 진술과 문헌 검토를
하였다.
이 연구 논문은 한국교회의 성장이 멈춰진 것은 갈등도 그 원인 중에 중요한 하나였다는 사실과
그러므로 한국 교회 내 갈등을 극복하기 위한 방안을 제시하여 앞으로 한국교회 목회자들에게
도움을 주며 또한 한국교회가 갈등을 미연에 방지하고 또한 갈등에 있는 교회들이 하나님의 뜻대로
갈등의 문제를 해결하는 데 그 목적이 있다고 할 것이다.
제 2 장에서는 갈등의 이해하기 위해서 갈등의 개념과 정의를 살펴보고 또한 갈등에 있어서 어떤
반응들이 있는지 살펴 봄으로서 갈등의 특징을 이해하고자 하였다. 특히 대부분의 사람들이 갈등의
역기능들 만을 생각하여 갈등에 대한 부정적인 반응을 보이는 것에 대해 긍정적인 방향을 연구하여
갈등의 순기능을 통하여 갈등에 대한 긍정적인 정의를 살펴보았다.
갈등을 신앙적으로 이해하기 위해서 갈등의 성경적 신학적 이해를 살펴보았다. 성경에 나오는
갈등의 유형별로 살펴서 성경에 나오는 갈등이 어떤 원인이 있었고 그 원인마다 어떤 해결 방법을
사용하였는지를 살펴보았다. 신학적인 이해를 위해서 신학적 갈등의 원인인 인간의 죄성, 인간의
발전과 성장의 욕구, 인간의 유한성, 사단의 궤계 등을 살펴보았고 또한 갈등의 관리의 목적인
하나님 나라의 구현의 측면에서 갈등을 신학적으로 바라보았다.
갈등의 역사적 이해는 너무 광범위하여 역사상 갈등의 큰 원인 된 획기적인 사건인 성상 숭배의
문제, 세속화 문제, 에큐메니컬 운동 등에 대해서 살펴 봄으로서 갈등에 대한 좀 더 심도 깊은
이해를 하고자 하였다.
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제 3 장에서는 한국교회 내 만연해 있는 갈등의 문제를 들을 다루었다. 특히 한국교회 내 갈등의
원인이 된 내부적 문제와 또한 외부적 문제를 다루었다. 한국교회 내 갈등의 원인이 된 내부적
문제들은 먼저 목회관과 목회 리더십의 충돌이다. 평신도 신학이 대두되면서 평신도들의 교회 내의
목소리가 점점 커지면서 그동안 목회자 중심의 독단적인 운영에 제동이 걸리면서 한국교회는 갈등에
놓이게 되었다.
설교 표절 문제가 목회자의 윤리적 문제가 되어 교회 내 갈등의 원인이 된 것을 연구하였고 또한
목회자의 재정의 독단적 계획 및 사용, 목회 윤리적 문제로서 돈, 성, 목회 세습 문제 등을
살펴보았다.
한국교회 내 갈등의 중요 원인인 양적, 외형적 성장에 대한 반감으로 예배당 건축 문제가
한국교회 내 중요한 갈등의 원인임을 살펴보았고 또한 교회 내 세대갈등인 문화적 갈등을 다루었다.
외부적 요인으로는 지역주민과의 관계의 문제와 또한 이단의 침투 문제를 다루었다.
제 4 장 에서는 세광교회 5 년 이상 신앙생활을 해 온 교인들을 중심으로 설문조사를 진행하였다.
설문조사를 통하여 갈등의 원인과 대상이 무엇인지? 갈등의 해결 방안을 무엇인지?를 연구하였다.
연구결과로 대부분의 갈등의 원인과 대상은 목회자 문제였다. 목회자와 관계에서 갈등의 원인도 찾을
수 있었고 또한 갈등의 당사자였다.
갈등의 해결 방법에 대한 설문조사에서는 성경적인 해결 방법을 선호하고 또한 그 해결 방법이
제시된다면 순종하겠느냐?는 질문에 무려 92.3%가 그렇게 하겠다고 대답하였다. 또한 갈등이 왜
반드시 해결되어야 하느냐는 질문에는 교회론적인 응답이 대부분이었다. 교회가 하나 되어 주신
사명을 감당해야 하기 때문이라고 응답하였다. 또한 갈등의 해결 방법에 있어서 성령의 필요성을
느끼고 있고 또한 갈등을 해결하기 위해서 중점적으로 해야 하는 부분이 기도하고 응답 함으로서
갈등의 해결의 인간적인 방법보다는 영적인 방법을 선호하고 있다는 사실을 설문을 통하여 연구됐다.
제 5 장에서는 설문조사를 통하여 갈등의 해결 방법을 제시하였다. 특히 목회자가 갈등의 원인과
당사자임을 설문조사를 통하여 나타났으므로 목회 리더십적 갈등 해결 방안을 연구하고
제시하였는데 목회 리더십적 방법으로는 성경적 리더십인 섬김의 리더십과 성령에 의한 지도력을
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제시하였고 또한 목회 리더십적 방법으로 교인들을 사랑하고 교인들의 의견을 수용하는 경청 목회가
교회 내 갈등 해결의 중요한 원리임을 발견하였다. 또한 목회자는 본질적인과 비본질적인 것을 잘
구분하여 불필요한 갈등을 미연에 방지해야 한다는 것도 연구의 결과로 나타났다.
갈등의 성경적인 해결 방법으로는 교회가 분쟁하는 것은 하나님의 뜻이 아닌 것을 성경적으로
연구하였고 또한 광범위하지만 몇 가지의 해결방안을 제시하였다. 자신의 허물을 먼저 인정하고
회개하는 것, 용서, 상대방의 유익을 구하는 것 등을 제시하였다.
또한 교회론적 해결 방법으로는 교회가 왜 반드시 화목해야 하는지?에 대한 당위성을 연구
함으로서 갈등의 해결 방안을 제시하였고 또한 성령론적 해결 방안을 위해서 기도와 또한 그 결과도
맡겨야 한다는 사실을 연구 결과로 내놓았다.
제 6 장은 논문을 요약하고 결론을 맺고 그 한계성과 앞으로 추가연구의 필요성을 제시하였다.

2. 연구 결론

교회 내 갈등의 대상은 목회자로 나타났다. 설문의 결과로 무려 33.4%가 목회자와 갈등 관계에
있었다고 응답하였다. 그리고 대부분의 갈등의 원인도 목회자와 관계가 있는 것으로 나타났다.
그러므로 교회 갈등의 해결 방안에 있어서 목회 리더십적 해결 방안을 연구 제시하여만 하였다.
또한 성경적인 해결 방법의 신뢰도는 무려 81.8%였다. 또한 성경적인 해결 방법이 제시된다면
순종하겠느냐?는 질문에도 92.3%가 그렇게 하겠다고 대답하였다. 즉 세광교회 교인들은 갈등 해결에
있어서 성경적인 방법을 신뢰하고 또한 그것을 적용할 준비가 되어 있었다.
또한 세광교회 성도들은 교회 갈등에 있어서 성령의 도우심이 필요하다고 대답한 46 명의 응답자
중 45 명이 반드시, 어느 정도 필요하다고 응답하였다. 그 비율은 97.8%였다. 또한 갈등 해결 방법에
있어서도 대화 설득, 양보, 중재보다 더 기도가 1 위를 차지하였다. 그러므로 교회 내 갈등 해결에
있어서 인간적인 방법보다는 기도하므로 성령을 의지하는 영적인 방법을 선호하는 것으로 나타났다.

１１８

세광교회 성도들 왜 갈등이 반드시 해결되어야 하는지에 대한 응답으로 교회론적인 응답이
대부분이었다. 교회분열을 막기 위해서가 22.7%, 교회의 사명을 위해서가 11.4%가 차지하였다.
그러므로 갈등 해결의 당위성도 교회론적 방향에서 방안을 내놓아야만 하였다.
이 결론을 토대로 성경적 갈등 해결 방안, 목회 리더십적 해결 방안, 교회론적 해결 방안,
성령론적 해결 방안을 연구하여 제시하였다. 교회 갈등에 있어서 성경에서 말하는 해결 방법을
교인들을 선호하고 신뢰하고 있다는 것이다. 교인들은 성경에 갈등에 대한 해결 방법이 있다고
믿었고 또한 갈등 해결 방법이 제시된다면 순종하겠다고 대답하였다. 성경에서 말하는 해결 방법에
대한 연구를 통해 그 방안을 본 연구논문에서 다음과 같이 제시하였다.
첫째는 교회는 화목의 당위성을 가지고 있다는 사실을 인지하는 것이다. 다른 배경과 문화 속에서
교인들은 교회 공동체로 모였다. 그러므로 때로는 서로의 다름을 인정하지 못하고 분열하고 나뉘기도
한다. 그러나 반드시 교회는 하나가 되어야 한다. 성경도 성령께서 하나 되게 하신 것을 지키라고
말씀하신다. 하나님이신 예수 그리스도께서는 화목하게 하는 사역 즉 하나님과 우리 사이의 갈등을
해결하시기 위해서 이 땅에 오셨다. 하나님이 우리 사이에 화평이 되셨다면 하나님의 자녀인 우리도
화평과 화목으로 당연히 나아가야 한다. 교회는 항상 일치와 연합과 화목을 도모해야 한다는 사실을
반드시 기억하고 이것을 깨는 것이 있다면 필사적으로 거부해야 할 것이다.
둘째로 성경의 갈등의 해결 방법은 자신의 들보를 먼저 보라는 것이다. 갈등이 좀처럼 해결되지
않은 이유 중에 하는 자신에게는 관대하고 상대방에게 예민한 반응을 보이며 그들의 잘 못을
부각하면서 심지어는 그들을 사단의 하수인으로 몰아붙이는 것이다. 그러나 성경은 자신의 눈 속에
들보를 먼저 보고 자신의 잘못을 먼저 고백하는 것이 바로 갈등 해결의 방법이라고 제시한다.
셋째로 성경은 갈등 해결에 있어서 용서하라고 한다. 하나님께 엄청난 용서를 받은 우리가 형제와
자매가 저지른 조금의 잘 못을 용서하지 않는 것은 낯 뜨거운 일이다. 용서는 갈등 해결의 열쇠이다.
넷째로 성경은 다른 사람의 유익을 먼저 생각하라는 것이다. 갈등의 원인은 탐욕이다. 나 자신의
유익만을 구하기 때문에 서로 충돌하고 갈등한다. 그러나 서로의 유익을 먼저 구한다면 갈등은 쉽게
해결된다. 성경(빌 2:2-4)이 이것을 갈등 해결의 방법으로 우리에게 제시한다.
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갈등의 대상에 있어서 목회자가 33.4%를 차지하였다. 그러므로 “목회자의 리더십이 어떠 한가?”에
따라 갈등이 발생하기도 하고 갈등이 해결되기도 한다. 그러므로 목회 리더십적 해결방안을
연구하였다.
목회자가 성경적 리더십을 벗어나 세상의 리더십으로 교회를 운영하기에 교회를 갈등에 휩싸이는
경우가 많았다. 대표적 성경적 리더십은 섬김의 리더십이다. 그러나 많은 목회자가 그동안 독단적
교회 운영이나 카리스마 형태의 지도력, 섬기는 자가 되기보다는 부리는 자로 있기 때문에 이러한
목회 리더십으로 많은 갈등의 불씨가 되어 왔다. 성경적 리더십인 회복해야 갈등을 잘 관리하며
이겨낼 수 있을 것이다.
또한 세상의 지도력이 아니라 영적인 지도력, 성령에 의한 지도력이 필요하다. 즉 세상의 지도력인
성과 위주의 지도력이 아닌 성령에 의한 지도력을 발휘하여야 한다. 성령의 지도력은 자신을 감추고
교인들을 예수 그리스도께 인도하는 지도력이다.
그리고 목회의 중요한 원리는 형제 사랑임을 잊지 말아야 한다. 목회에 있어서 뭔가의 성과를
이루어 내도 서로 사랑하지 못했다면 그것은 실패한 것이 되고 만다. 늘 형제 사랑의 원리를 목회의
중요한 원리로 삼는다면 갈등을 충분히 관리하고 이겨낼 수 있을 것이다.
목회자들이 자신의 의견만을 내세우며 고집을 피운다. 그래서 갈등의 원인이 되는 경우가 많다.
갈등 관리하기 위해서는 목회자가 교인들의 이야기를 잘 들어주는 경청하는 목회, 경청하는 리더십이
필요하다.
마지막으로 목회자는 사활을 걸어야 하는 것과 그냥 넘어가 줄 수 있는 것을 잘 구분하는 시각을
가져야 한다. 많은 목회자가 본질적인 문제가 아닌 것에 집중하고 갈등하고 있다. 갈등을 줄이는
방법은 목회 리더십에서 본질적인 것과 비본질적인 것을 구분하여 무엇에 집중해야 하는가?를 잘
판단하는 것이다.
교회 내 갈등을 반드시 해결해야 하는 이유는 교회가 무너지지 않기 위해서이다. 교회는
유기체적인 공동체이다. 그러므로 절대로 나뉘고 분열되어서는 안 된다. 그리스도를 머리로 가진
공동체가 손발이 잘려 나간다면 그 역할과 기능을 감당하지 못한다. 교회는 하나 되어야 한다.
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그리고 하나 됨으로써 주신 사명을 감당해야 한다. 그러나 사단은 교회를 약화하여 교회의 본질적인
사명, 영혼 구원과 하나님 나라의 확장을 방해하려고 한다. 그러므로 교회론 적으로 갈등은 반드시
해결되어야 한다.
갈등은 영적인 싸움, 영적인 전쟁이다. 그러므로 영적인 방법으로 해결해야 한다. 시작부터
기도하며 성령의 도우심을 받아야 한다. 때로는 인간적인 갈등 해결의 방법이 무의미해질 때도 있다.
그때가 바로 우리가 무릎 꿇고 기도하며 성령의 도우심을 받아야 할 때다. 우리의 힘으로 해결하지
못할 갈등도 하나님의 역사로 한순간에 해결될 수 있다. 그러므로 성도들은 성령의 도우심을 얻기
위해서 갈등 해결에 있어서 기도를 멈추지 말아야 한다.
이 논문의 결론은 갈등 해결에 있어서 프로그램적인 내용보다는 원론적인 내용을 담고 있다. 그
이유는 우리의 갈등 해결의 최선의 방법은 예수 그리스도의 십자가 복음에 기인하기 때문이다.
해결될 수 없고 평행선을 긋는 그 어떤 갈등의 문제도 십자가 복음의 진리 앞에서는 모두 무너지게
된다. 본 연구자는 십자가의 사랑, 용서, 헌신, 희생, 그분의 성품과 삶 속에 모든 해결의 방안이
담겨 있다고 생각하고 갈등의 해결의 방법의 최고는 그분이 주시는 원론이라고 생각하였다. 그러므로
갈등을 해결을 위한 그 어떤 프로그램의 적용보다 원론을 충실히 적용하는 것이 교회 갈등 해결
방안에 있어 최고의 방안이라고 생각한다.
세광교회는 47 년의 역사 속에 많은 갈등을 겪어왔다. 그동안 힘든 시기를 보냈지만, 그것을 통해
교회는 많은 것을 배웠고 그만큼 성숙했다. 교인들은 “갈등 해결이 부흥의 원동력이 될 수
있습니까?” 84.6%가 “그렇다”라고 대답했다. 그동안 여러 번의 갈등이 있었지만, 하나님의 섭리
속에 잘 해결되어 지금은 안정된 교회가 되었다는 반증이다. 또한 오히려 또 다른 갈등이 오더라도
목회자와 교인들은 잘 관리하고 극복해 낼 수 있다는 확신이다.
마지막으로 이 논문을 통하여 한국교회 많은 목회자가 이 갈등 해결 방안을 잘 적용하여 갈등을
이겨내고 승리하여 교회를 건강하게 만들고 성장시키는 안내서가 되길 기대한다.
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3. 연구의 한계성과 추가 연구의 필요성

본 연구에 있어 얻은 결론을 중점으로 교회 내 갈등을 해결하기 위한 몇 가지 연구의 한계성과
필요성을 말하고자 한다. 그리하여 앞으로 본 연구와 관련 있는 연구를 하는 경우 본 연구의
한계성을 보완하여 더 훌륭한 연구가 되기를 기대한다.
첫째로 성경적인 해결의 연구 방안은 더 집중적으로 연구할 필요성이 있다는 것이다. 세광교회
성도들은 교회 내 갈등 해결에 있어서 성경적인 해결 방안에 대한 깊은 신뢰를 가지고 있었다. 그
비율은 81.8%였다. 그러나 성경에 나오는 갈등 해결 방안은 방대하고 광범위하다는 것이다.
그러므로 교회 내 갈등에 관한 성경적인 방법에 있어 연구를 좀 더 집중적으로 해보라는 제언을
한다.
둘째로 본 연구는 세광교회 교인들을 대상으로 한 연구이기에 한국교회 전체에 적용하는 것은
다소 무리가 있었다고 생각한다. 특히 교단 별, 교회 별 특수한 상황에 놓여 있을 경우 그 해결
방안도 다르게 나타날 것이다. 그러므로 이 연구가 한국 교회 내 갈등 해결 방안에 대해 일반적으로
적용하는 것은 다소 무리가 있다.
셋째로 갈등에 관한 성경적인 상담학적 측면에서의 연구도 교회 갈등을 해결하는 데 있어서
유익하리라 생각된다. 그러므로 갈등과 성경적인 상담학 측면에서의 연구를 권면하고 싶다.
마지막으로 물론 원론적인 충실한 적용이 갈등 해결 방안의 최선이라고 생각해서 결론을 원론적인
방향에서 끝맺음 하였다. 그러나 이 원론들을 더욱 잘 적용하기 위한 프로그램적 연구도 필요하다고
생각된다. 그러므로 추가 연구로 갈등 해결 방안에 대한 프로그램적 연구도 계속 나오기를 기대한다.
이 선행연구를 통하여 한국교회가 갈등을 미연에 방지하며 갈등을 피할 수 없다면 잘 해결하고
극복하여 오히려 갈등이 부흥의 불씨가 되기를 기대한다.

APPENDIX A
부록 A

설문동의서(한글)
교회 내의 갈등 해결을 위한 방안 연구(세광교회를 중심으로)
BYEONGJOO IM
Liberty University, School of Divinity

귀하를 연구자의 연구에 참여하도록 초청하는 바입니다. 당신은 세광교회 교인인으로서 교회 내의
갈등 해결을 위한 방안 연구(세광교회를 중심으로)에 초대되었습니다. 귀하는 세광교회 교인으로서
세광교회 갈등 상황을 잘 알고 또한 그 해결방안에 도움을 줄 수 있기에 참여 가능한 범위에
들어가기 때문에 본 연구에 참여할 수 있습니다. 연구에 참여하기 전에 본 동의 문서를 잘 읽으시고
문의사항이 생기면 질문을 해 주세요.

리버티대학교(Liberty University)의 신학대학원(School of Divinity)에 소속된 박사 과정 중에 있는
임병주가 본 연구를 진행하고 있습니다.

배경설명: 본 연구의 목적은 한국교회 내의 갈등 양상을 연구하여 해결 방안을 내 내놓고자 합니다.
그리하여 동일한 갈등 상황에서 목회자들이 갈등을 해결하는데 도움을 주기 위한 연구입니다. 또한
세광교회를 하나로 연합 시키고 성장 에너지로 삼도록 돕고자 하는 목적입니다.

연구진행과정: 만일 귀하가 본 연구에 참여하는 것에 동의하신다면, 다음의 과정이 진행될 것입니다:
나는 1 시간의 시간과 무기명 설문 조사를 당신에게 요청할 것입니다].
위험요소(Risk): 본 연구를 통해 발생될 위험요소들은 다음과 같습니다: 본 연구를 통해 발생할
위험요소는 극히 적습니다. 다시 말해서, 설문참여자가 매일 겪게 되는 일상생활에서 발생할
위험요소와 같은 정도입니다.

혜택: 본 연구에 참여함으로써 받게 될 직접적인 혜택들은 없을 것입니다.

보상: 본 연구에 참여함으로써 받게 될 보상은 없을 것입니다.
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비밀유지: 본 연구의 기록들은 비밀로 유지될 것입니다. 제가 게시할 수 있는 보고서의 어떤
종류에서, 저는 그것이 대상을 식별할 수 있게 하는 모든 정보를 포함하지 않을 것입니다.

연구

기록들은 안전하게 저장되며, 단지 연구자만 기록들에 접근할 것입니다. 또한 연구자의 어떠한
형태의 출판으로도 귀하의 개인정보를 알 수 있도록 하지 않을 것입니다.
연구참여자들에게 가명이 주어질 것입니다. 자료들은 비밀번호로 잠겨 있는 컴퓨터에 보관될 것이며
향후 연구발표시에 사용될 수 있습니다. 모든 디지털 자료들은 삼 년 후에 삭제될 것입니다.
설문참여그룹의 다른 멤버들이 그룹밖의 사람들과 그룹 안에서 논의된 내용들을 공유하지 않을 것에
대해서는 본 연구자는 장담할 수 없습니다.

이해의 충돌 고지(告知):

해당사항 없음

자발성에 입각한 연구: 본 연구의 참여는 자발적으로 이루어집니다. 참여의 가부가 귀하의 현재와
미래의 리버티 대학교, 세광교회와의 관계에 영향을 미치지 않을 것입니다. 귀하가 본 연구에
참여하기로 결정하신 뒤에도 어떤 질문에 대해 답을 하지 않을 권리가 있습니다. 언제라도 참여를
중단할 권리가 있고 이러한 참여중단이 위의 관계들에 영향을 주지 않을 것입니다.

연구참여를 중단하는 방법:
귀하가 연구참여중단을 원하실 경우 귀하의 설문 자료를 제출하시기 전에 연구자에게 연구참여를
중단할 의사를 밝히세요. 귀하의 응답들은 기록되거나 연구에 포함되지 않을 것입니다.

연구자 연락처, 질문: 본 연구를 진행하는 연구자는 임병주(BYEONGJOO IM)입니다. 지금 바로
질문을 해도 좋습니다. 추후에 질문이 있으시면 지체 말고 82-10-8874-7903/ bim1@liberty.edu 으로
연락하십시오. 본 연구자의 지도교수에게 연락을 할 수도 있습니다: 이유정교수: 82-01-2031-2985

yjlee@liberty.edu
본 연구와 관련하여 어떠한 질문이나 염려가 있고 연구자 이외의 다른 사람과 소통을 하고 싶은
경우 지체없이 International Review Board 로 연락을 하십시오: 1971 University Blvd., Green Hall Ste.
2845, Lynchburg, VA 24515 or email at irb@liberty.edu.
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APPENDIX B
부록 B

CONSENT FORM
A STUDY ON THE CONFLICT RESOLUTION IN CHURCH: A FOCUS ON SEKWANG PRESBYTERIAN
CHURCH
BYEONGJOO IM
Liberty University, School of Divinity

You are invited to be in a research study on the conflict resolution in church. You were selected as a
possible participant because you are 20 years of age or older and you are a member of Sekwang church.
Please read this form and ask any questions you may have before agreeing to be in the study.
BYEONGJOO IM, a doctoral candidate in the School of Divinity at Liberty University, is conducting this
study.
Background Information: The purpose of this study is to suggest plans for conflict resolution through
studying the conflict aspects in Korean churches. Thus, it will help ministers who are under similar
conflict situations and are planning for conflict resolution. Additional purpose is to unite Sekwang church
and provide resources for the church to grow.
Procedures: If you agree to be in this study, I would ask you to do the following things:
1. Complete and answer a 1-hour long survey.
Risks: The risks involved in this study are minimal, which means they are equal to the risks you would
encounter in everyday life.
Benefits: Participants should not expect to receive a direct benefit from taking part in this study.
Compensation: Participants will not be compensated for participating in this study.
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Confidentiality: The records of this study will be kept private. Research records will be stored securely,
and only the researcher and the researcher’s faculty chair will have access to the records.

Participant

survey responses will be anonymous. Data will be stored on a password locked computer and in a locked
desk and may be used in future presentations. After three years, all electronic records will be deleted and
all paper records will be shredded.
Voluntary Nature of the Study: Participation in this study is voluntary. Your decision whether or not to
participate will not affect your current or future relations with Liberty University or Sekwang church. If
you decide to participate, you are free to not answer any question or withdraw at any time, prior to
submitting the survey, without affecting those relationships.
How to Withdraw from the Study: If you choose to withdraw from the study, please do not complete or
submit your study materials. Your responses will not be recorded or included in the study.
Contacts and Questions: The researcher conducting this study is BYEONGJOO IM. You may ask any
questions you have now. If you have questions later, you are encouraged to contact him at 82-10-88747903/ bim1@liberty.edu. You may also contact the researcher’s faculty chair, Yoojung Lee, at
yjlee@liberty.edu.
If you have any questions or concerns regarding this study and would like to talk to someone other than
the researcher, you are encouraged to contact the Institutional Review Board, 1971 University Blvd.,
Green Hall Ste. 2845, Lynchburg, VA 24515 or email at irb@liberty.edu.
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APPENDIX C
부록 C

설 문 지
본 설문지는 “교회 갈등 해결방안 연구” 라는 논문을 위해 작성되었으며 기타 다른 정보의 수집을
목적으로 하지 않습니다. 사용된 설문 내용은 다른 용도로 사용되지 않습니다. 아래의 질문에 대해
조사원의 설명을 듣고 질문에 답해 주시고, 만약 다른 의견이 있으시면 ‘기타’란에 귀하의 의견을
적어 주시기 바랍니다.
감사합니다.
[개인적 질문]
1. 귀하의 성별은 무엇입니까?
① 남

② 여

2. 귀하의 연력은 몇 세 입니까?
① 20-29 세
② 30-39 세

③ 40-49 세

④ 50-59 세

⑤ 60 세 이상

④ 16-20 년

⑤ 21 년 이상

3. 교회를 다닌 지 몇 년 되셨습니까?
① 4 년 이하

② 5-10 년

③ 11-15 년

4. 현재 등록한 교회 내에서의 직분은 무엇입니까?
① 장로
② 권사
③ 안수집사 ④ 집사
⑤ 성도

⑥ 기타

[갈등에 일반적인 질문]
5. 갈등에 대해 귀하는 어떻게 생각하십니까?
① 유익하지 못하다
② 유익하다
③ 잘 모르겠다
④ 경우에 따라 유익하기도 하고, 유익하지 않기도 하다
6. 당신은 갈등의 주 원인이 무엇이라고 생각합니까?
① 성격차이

② 욕심, 탐욕

③ 언어

④ 가치관

⑤ 신앙적인 문제

7. 당신은 갈등이 생겼을 때 어떤 반응을 합니까?
① 갈등을 소리없이 참아 넘긴다
② 갈등에 대해 피하려고 한다
③ 갈등으로 인해 상대편으로부터 공격받았을 때 자신의 평판에 흠집이 나지 않도록 보호하고
정당화하는데 힘을 쏟는다.
④ 갈등으로 인한 공격에 대해 거친 말이나 폭력적인 방법도 서슴지 않는다.
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8. 갈등 처리에 있어서 주로 나는 어떤 방법을 쓰고 있습니까? (솔직하게 답변해 주세요)
① 갈등의 당사자를 내 주위에서 쫓아 내려고 한다.
② 갈등의 당사자를 그냥 내버려 둔다.
③ 갈등의 당사자를 정죄한다.
④ 갈등의 당사자를 설득한다.
⑤ 갈등의 당사자에게 모든 것을 양보한다.
[교회 갈등에 대한 질문]
9. 당신은 교회 안에서 갈등을 겪어본 경험이 있습니까?
① 있다.
② 없다.
10. 갈등을 겪었다고 응답했다면 몇 번의 갈등을 겪었습니까?
① 1-5 번

② 5-10 번 ③ 10-20 번 ④ 20 번 이상

11. 당신이 경험한 갈등의 대상은 누구입니까? ‘기타’는 간략히 서술해 주세요.
① 목회자 ② 직분자 (장로, 권사, 안수 집사, 집사) ③ 평신도 ④ 다음세대
⑤ 교회내의 문제, 혹은 신앙의 문제로 겪은 개인적 갈등을 겪은 적이 있다.
⑥ 기타 (

)

12. 목회자와 갈등하고 있다면 갈등의 원인은 무엇입니까? 기타는 간략히 서술해 주세요.
① 설교 문제
② 윤리적인 문제
③ 목회자리더십 문제 ④ 목회자의 미숙
⑤ 기타 (

)

13. 신앙적으로 세대 간의 갈등을 겪은 적이 있습니까?
① 있다.
② 없다. ③ 잘 모르겠다.
14. 신앙적으로 세대 간의 갈등을 겪었다면 그 이유는 무엇이라고 생각합니까?
‘기타’는 간략히 서술해 주세요.
① 신앙의 전수가 안 된 것 같다.
④ 기타 (

② 성격차이

③ 문화차이
)

15. 직분자와 갈등이 있으셨다면 주로 어떤 부류입니까? ‘기타’는 간략히 서술해 주세요.
① 목사

② 장로

③ 권사

④ 안수집사 ⑤ 권사 ⑥ 기타 (

)

16. 교회 안의 일반적인 갈등의 문제는 주로 무엇이라고 생각합니까? ‘기타’는 간략히 서술해 주세요.
① 재정문제
② 구조적 문제(행정, 조직) ③ 대인관계문제
④ 건축 문제

⑤ 회의 문제

⑥ 세대간의 갈등

⑦ 예배 문화의 갈등

⑧ 기타 (

)

17. 교회 갈등을 해결하기 위한 가장 좋은 방법은 무엇이라고 생각합니까? ‘기타’는 간략히 서술해
주세요.
① 대화 설득

② 양보

③ 중재

④ 분리

⑤ 기도

⑥ 기타 (

)

１２８

18. 갈등 해결의 방법이 성경에 있다고 생각합니까?
① 있다

② 없다

③ 잘 모르겠다

19. 갈등 해결을 위해 성령의 도우심이 필요하다고 생각합니까?
① 반드시 필요하다

② 어느 정도 필요하다

③ 필요한지 모르겠다

③ 필요 없다

20. 교회 갈등은 왜 반드시 해결해야 한다고 생각합니까? ‘기타’는 간략히 서술해 주세요.
① 영적 성장에 방해가 되기 때문
③ 사단의 전략이기 때문

② 교회 분열 때문
④ 교회 사명을 위해서

⑤ 기타 (

)

21. 갈등을 잘 못 해결할 때 일어날 수 있는 가장 심각한 문제는 무엇입니까? 아래 문항 중에 하나만
선택해 주시고 그 이유에 대해 서술해 주세요.
① 사탄의 교회 공동체의 개입할 수 여건을 마련해 준다.
② 다음세대와 초신자들에게 신앙적인 악영향을 준다.
③ 성도들을 시험에 들게 하여 교회출석을 중단하게 한다.
④ 목회자에 대한 불신을 가져온다.
⑤ 기타 (
(그 이유 :

)
)

23. 위 문제에서 2 번을 선택했다면 혹시 세광교회 다음세대 가운데 이러한 악영향을 몇 프로 정도
받았다고 생각합니까? ‘기타’는 간략히 서술해 주세요.
① 25%

② 50%

③ 75%

④ 100%

⑤ 기타 (

)

24. 갈등 해결에 실패한다면 앞으로 교회는 어떻게 될 것이라고 생각하십니까? ? ‘기타’는 간략히
서술해 주세요.
(1) 관계의 어려움으로 당사자는 교회를 떠나고 만다
(2) 당사자들이 교회를 떠나지는 못하고 깊은 상처로 갈등 속에서 살아간다.
(3) 갈등의 골이 점차 깊어져서 교회 내 다른 관계에도 영향을 미쳐서 공동체성에 금이 간다.
(4) 처음에는 어려움이 있지만 교회의 예배, 성경공부, 소그룹 등을 통해 회복되어 결국 자연스럽게
갈등이 해결된다.
(5) 기타 (

)

25. 반대로 교회가 갈등을 잘 해결한다면 앞으로 교회는 어떻게 될 것이라고 생각하십니까?
(서술해 주세요)
(

)

[갈등 해결 방안을 위한 미래지향적 질문]
26. 교회 갈등 해결을 위해서 교회가 제일 중점을 두어야 하는 부분은? 하나만 선택해 주시고 그
이유를 서술해 주세요. ‘기타’에는 내용을 적어 주세요)
① 성경공부
(
:

② 전도와 선교 ③ 기도

④ 친교(대화)

⑤ 섬김, 봉사

⑤ 기타(

)
)
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27. 교회 갈등 해소를 위한 방법으로 순위를 매겨 주세요? 순위대로 번호를 써 주세요
① 교회의 하나됨을 지킨다.
② 목회자의 리더십을 발휘해서 중재한다.
③ 성경에 나오는 갈등해결 방법을 사용한다.
④ 성령을 의지하여 기도한다.
⑤ 기타(내용을 적어 주세요)
(

예 : 2-1-3-4-5(대화)
)

28. 갈등해소를 위해 1 번 항목을 택한 이유는? 서술해 주세요
(

)

29. 갈등 해결을 위한 훈련을 교회가 실시한다면 참석할 용의가 있으십니까?
① 반드시 참석하겠다

② 참석하고 싶다

③ 잘 모르겠다

④ 불참 한다

30. 갈등해결을 위한 성경적인 방법이 제시된다면 순종하시겠습니까?
① 예
② 아니요
③ 잘 모르겠다
31. 갈등의 해결은 부흥의 원동력이 될 수 있습니까?
① 그렇다

② 아니다

③ 잘 모르겠다

32. 세광교회가 갈등해소를 위해 앞으로 중점적으로 해야 할 일은 무엇입니까? (서술해 주세요)
(
)
수고하셨습니다. 설문에 응해 주셔서 감사합니다.
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APPENDIX D
부록 D

Survey Questions
This survey is designed for a dissertation titled “A STUDY ON THE CONFLICT RESOLUTION IN
CHURCH- A FOCUS ON SEKWANG PRESBYTERIAN CHURCH -” The contents and answers will
not be used for other uses. Please refer to the explanation of the investigator and answer the questions. If
you have other opinions, you can select “other”.
[Personal Questions]
1. What is your gender?
① Male

② Female

2. In which category does your age fit in?
① 20-29

② 30-39

③ 40-49

④ 50-59

⑤60 and over

3. How long have you been attending church?
① Less than 5 years

② Between 5-10 years

③ Between 11-15 years ④ Between 16-20

years ⑤ Over 20 years
4. What is your duty in the church where you are currently registered as a member?
① Elder

② Deaconess

③ Ordained Deacon

④ Deacon

⑤ Layperson ⑥ Other

[General Questions on Conflicts]
5. What is your opinion on conflicts?
① Not beneficial

② Beneficial

③ Not sure.

④ It can be beneficial or not according to circumstances.
6. What do you think is the main reason for conflicts?
① Personality difference ② Greed

③ Language ④ Values

⑤ Spiritual Aspect

7. How do you respond to conflicts?
① Endure without noises.
② Try to escape from conflicts.
③ Try to defend self-reputation and justify actions when being attacked from the opponent due to the
conflict.
④ Do not hesitate to use harsh language and violent ways against attacks due to conflict.
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8. What methods do you use in resolving conflicts?
① Try to send away the conflict parties.
② Let the conflict parties have their own ways.
③ Condemn the conflict parties.
④ Persuade the conflict parties.
⑤ Yield everything to the conflict parties.
[Questions on Conflicts in Churches]
9. Have you experienced any conflicts in churches?
① Yes

② No

10. If yes, how many times have you experienced conflicts?
① 1-5 times

② 6-10 times ③ 11-20 times ④ more than 20 times

11. Who are the subjects that you have experience conflicts with? Be brief in articulating in the “Other”
section.
① Minister

② Office bears (Elder, Deaconess, Ordained Deacon, Deacon)

③ Layperson

④ Next generation ⑤. Have experienced personal inner conflicts due to church issues or spiritual
issues.
⑥ Other (

)

12.. If there is a conflict with ministers, what is the reason? Be brief in articulating in the “Other” section.
① Problems with sermons
prematurity

② Ethic issues ③ Problems in pastoral leadership ④ Minister’s

⑤ Other (

)

13. Have you experienced conflicts regarding spiritual issues with the next generation?
① Yes

② No ③ Not sure

14. If you have experienced conflicts regarding spiritual issues with the next generation, what do is think
is the reason? Be brief in articulating in the “Other” section.
① Faith legacy doesn’t seem to have been handed down properly

② Personality issues

③ Cultural difference
④ Other (

)

15. If there were conflicts with the office bears, who were they mostly? Be brief in articulating in the
“Other” section.
① Pastor ② Elder

③ Deaconess ④ Ordained Deacon ⑤ Deacon ⑥ Other (

)
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16. What do you think are the main issues in conflicts in churches? Be brief in articulating in the “Other”
section.
① Financial issues
② Systematic issues (Administration, Organization)
③ Relationship problems
④ Issues in constructing church buildings
⑤ Issues in meetings
⑥ Conflicts between different generations
⑦ Conflicts in worship service cultures
⑧ Other (

)

17. What do you think is the best way to resolve conflicts in churches? Be brief in articulating in the
“Other” section.
① Conversation, Persuasion
⑤ Other (

② Yield

③ Arbitration

④ Separation

⑤ Prayer

)

18. Do you think that there is a Conflict Resolution Method in the Bible?
① Yes

② No

③ Not sure

19. Do you think that the help of the Holy Spirit is needed to resolve conflicts?
① Certainly needed

② Needed to some degree

③ Not sure if needed

④ Not needed

20. Why do you think that conflicts in churches must be resolved? Be brief in articulating in the “Other”
section.
① It hinders the spiritual growth.

② Because of the separation of the church.

② Because it is Satan’s strategy.

④ For the mission of the church.

⑥ Other (

)

21. What is the most severe problem that could occur when resolving conflicts in a wrong way? Choose
one from below and articulate why.
① It arranges conditions for Satan to intervene in Church community.
② It gives bad influence to new believers and the next generation.
③ It gives laypeople tests which sometimes leads to not attending church.
④ It brings distrust of ministers
⑤ Other (
(Reasons for other:

)
)
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22. If you chose number 2 in the question above, what do you think is the percentage of the Sekwang
church’s next generation having been badly influenced by conflicts?
① 25%

② 50%

③ 75%

④ 100%

⑤ Other (

)

23. What do you think the response of the church will be when failing to resolve conflicts? Be brief in
articulating in the “Other” section.
① The people directly involved will leave the church due to difficulties in relationships.
② The people directly involved will not leave the church but will go on with deep hurts and conflicts.
③ The conflict will become worse and will affect other relationships in the church and result in cracking
the community.
④ It will be hard to begin with but the conflict will eventually be resolved through worship, Bible study,
and small groups.
④ Other (

)

24. On the contrary, what do you think the response of the church will be when resolving the conflict
well?
(Please, articulate)
(
)
[Future-oriented questions for planning conflict resolutions]
25. What are main areas that the church needs to focus on for conflict resolutions in the church?
① Bible study ② Evangelism and Mission ③ Prayer ④ Fellowship (Conversation)
⑥ Other(
(
:

⑤ Service

)
)

26. Please determine the ranking of plans for conflict resolutions in the church.
① Preserve unity of the church
② Arbitration from the leadership of minister
③ Use conflict resolving methods that are mentioned in the Bible
④ Pray with reliance on the Holy Spirit.
⑤ Other (
ex : 2-1-3-4-5(conversation)
(

)
)

27. Why did you choose number 1 for conflict resolution? Please articulate.
(

)

28. If the church executed training for conflict resolution, would you be willing to participate?
① Will make sure to participate.

② Want to participate. ③ Not sure.

④ Will not participate.
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29. Would you be willing to obey when biblical methods for resolving conflicts were suggested?
① Yes

② No

③ Not sure.

30. Can resolving conflicts be a driving force for revival?
① Yes

② No

③ Not sure.

31. What are main things that Sekwang church has to practice in the future for conflict resolutions?
(Please articulate)
(

Thank you for answering the survey questions.

)
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